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Yadi Putra M.H, (2019): The Implementation of PWIM (Picture Word 
Inductive Model): It’s Effect on Students’ 
Ability in Writing at the State Junior High 
School 1 Siak Hulu. 
 
The main focus of this research is to investigate whether there was a 
significant Effect of PWIM (Picture Word Inductive Model) on Students’ Ability 
in Writing at the State Junior High School 1 Siak Hulu. The writer formulated the 
problems into four research questions that would be answered by using 
quantitative research. This research had two variables, Picture Word Inductive 
Model (PWIM) as an independent variable and Students’Ability in Writing as a 
dependent variable. This research was a Quasy–Experimental research. The writer 
selected two classes from total ten classes by using cluster random sampling 
technique: experimental and control class. There were 60 students as sample out 
of 300 students. In collecting the data, the writer used pre-test and post-test to 
measure the students’ writing ability. In analyzing the data, the writer used 
independent sample t-test formula calculated by using SPSS 19 version continued 
by using Eta square formula. Based on the analysis of t-test Formula, from df = 
58, it was found that the significance level of 5% was 1,67155 and the 
significance level of 1% was 2,39238. It can be stated that 1.67155 < 2.007 > 
2.39238. It means that (Ho) was rejected and (Ha) was accepted. The significance 
2 tailed was 0,049 less than significance level at 0,05. Then, the effect size is 
0,06494 categorized into medium effect.  The writer concluded that there is a 
significant effect of using Picture Word Inductive Model (PWIM) on students’ 
ability in writing at the State Junior High School 1Siak Hulu. Then, using Picture 
Word Inductive Model (PWIM) just contributed 0,42% for students’ ability in 
writing at the State Junior High School 1Siak Hulu. 
 






Yadi Putra M.H, (2019): Penerapan Model Pembelajaran Induktif – Gambar 
Kata: Pengaruh Terhadap Kemampuan Menulis 
Teks Prosedur Pada Siswa di SMP Negeri 1 Siak 
Hulu. 
 
Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki apakah ada 
pengaruh yang signifikan dari Model Pembelajaran Induktif – Gambar Kata 
(PWIM) pada Kemampuan Siswa dalam Menulis Teks Prosedur di Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 1 Siak Hulu. Penulis merumuskan masalah menjadi 
empat pertanyaan penelitian yang akan dijawab dengan menggunakan penelitian 
kuantitatif. Penelitian ini memiliki dua variabel, Model Pembelajaran Induktif – 
Gambar Kata sebagai variabel independen dan Kemampuan Menulis Siswa 
sebagai variabel dependen. Penelitian ini merupakan penelitian Quasy-
Experimental. Penulis memilih dua kelas dari total  sepuluh kelas dengan 
menggunakan teknik cluster random sampling: kelas eksperimen dan kelas 
kontrol. Ada 60 siswa sebagai sampel dari 300 siswa. Dalam mengumpulkan data, 
penulis menggunakan pre-tes dan post-test untuk mengukur kemampuan menulis 
siswa. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan rumus t-test sampel 
independen yang dihitung dengan menggunakan SPSS 19 versi dilanjutkan 
dengan menggunakan rumus Eta square. Berdasarkan analisis Formula t-test, dari 
df = 58, ditemukan bahwa tingkat signifikansi 5%  adalah 1,67155 dan tingkat 
signifikansi 1% adalah 2,39238. Dapat dinyatakan bahwa 1,67155 < 2.007 > 
2,39238. Itu berarti bahwa (Ho) ditolak dan (Ha) diterima. Signifikansi 2 tailed  
adalah 0,049 kurang dari tingkat signifikansi pada 0,05. Kemudian, ukuran 
efeknya 0,06494 dikategorikan menjadi efek sedang. Penulis menyimpulkan 
bahwa ada pengaruh yang signifikan menggunakan Model Pembelajaran Induktif 
– Gambar Kata pada kemampuan menulis siswa di SMP Negeri 1 Siak Hulu.  
Kemudian, menggunakan Model Pembelajaran Induktif – Gambar Kata (PWIM) 
hanya berkontribusi 0,42% untuk kemampuan berbicara siswa di SMP Negeri 1 
Siak Hulu. 
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صورة الكلمة: أثره في القدرة  –): تطبيق نموذج التعليم الاستقرائي ٢٠١٩يادي فترا م.هـ، (
على كتابة النص الإجرائي لدى التلاميذ في المدرسة المتوسطة 
 سياك هولو ٠الحكومية 
 
الأثر الهام من نموذج التعليم  ىو لمعرفة وجود ىذا البحث إن الهدف الأساسي من
صورة الكلمة: أثره في القدرة على كتابة النص الإجرائي لدى التلاميذ في المدرسة  –الاستقرائي 
سياك ىولو. ورمز الباحث المشكلات إلى أربعة أسئلة ستتم إجابتها من  ١المتوسطة الحكومية 
صورة الكلمة متغير  –نموذج التعليم الاستقرائي خلال البحث الكمي. ولهذا البحث متغيران، 
واختار التلاميذ على الكتابة متغير غير مستقل. وىذا البحث شبو بحث تجريبي.  مستقل وقدرة
فصلين من عشرة فصول بتقنية المعاينة العنقودية: الفصل التجريبي والفصل الضبطي. فهناك الباحث 
تلميذ. وفي جمع البيانات قام الباحث  ٦٦٠تلميذا كونهم عينة للبحث وىم مختارون من  ٦٠
بلي والبعدي لمعيار قدرة التلاميذ على الكتابة. وفي تحليل البيانات استخدم الباحث بالاختبار الق
ثم بصيغة  ٣١اختبار للعينة المستقلة بمساعدة برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية -tصيغة 
٤ ىو ٨أن المستوى الهام  ٢٨=  fdاختبار، فوجد من -tتشى تربيع. وبناء على تحليل صيغة 
. وذلك ٢٠٣٣٠،٣>١٦٦،٣<٨١١٠،١. فـــ٢٠٣٣٠،٣٤ ىو ١والمستوى الهام  ٨٨١١٠،١
وىو ناقص  ٣،٦،٦ذيل ىو  ٣بمعنى أن الفرضية المبدئية مردودة والفرضية البديلة مقبولة. ومغزى 
وىو أثر متوسط. واستنتج الباحث أن  ،٣،٠٦،٦. ثم معيار الأثر ٨٦،٦من المستوى الهام في 
صورة الكلمة في القدرة على الكتابة لدى  –يق نموذج التعليم الاستقرائي ىناك أثرا ىاما من تطب
صورة  –سياك ىولو. واستخدام نموذج التعليم الاستقرائي  ١التلاميذ في المدرسة المتوسطة الحكومية 
سياك  ١٤ للقدرة على التكلم لدى التلاميذ في المدرسة المتوسطة الحكومية ٣،،٦الكلمة إسهامو 
 ىولو.
 
 صورة الكلمة، القدرة على الكتابة. –نموذج التعليم الاستقرائي الكلمات الأساسية: 
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A. Background of Problem 
In English language learning, there are four skills that should be taught to 
students. They are speaking, listening, reading and writing. In the teaching 
and learning process. Writing is one of the skills that must be mastered by 
students. In learning English process, writing is not easy. It takes time to 
study and practice to develop this skill. Writing is an important skill in 
learning the language. According to I.S.P Nation (2009, p. 113), writing is an 
activity that can usefully be prepared for my work in the other skills of 
listening, speaking and reading. This preparation can make it possible for 
words that have been used receptively to come into productive use. 
Meanwhile, according to Brown (2003, p. 218) writing is a convention for 
recording speech and for reinforcing grammatical and lexical features of the 
language. It means that we are free to express everything in our minds. We 
can use Feeling and experiences in writing form clearly and efficiently. As 
English learners, students are expected to be able to express their ideas, 
thoughts, and feeling in writing form. 
On the other hand, writing is an activity that is productive and expressive. 
It means writing does not come automatically. We need a lot of practice to 





not a product because writing is not easy and it takes time to study and 
practice in order to develop writing skills. 
Furthermore, lack of knowledge about the elements of writing also the 
reason that causes difficulties for students in writing genres. As a 
consequence, a lack of knowledge about the elements of writing becomes a 
reason why they lose interest in writing. In addition, some of the students also 
have low motivation in learning English, especially in writing.  
State Junior High School 01 Siak Hulu is one of a state school in Desa 
Kubang Jaya, Kampar Regency, and English which is taught from the first-
year students to the third year. In the school, Curriculum 2013 having been 
implemented. In Curriculum 2013, writing is taught 2 meetings x 40 minutes 
in a week. It is taught relate to the syllabus, based on standard competencies. 
According to minimum completeness criteria (KKM) of English lesson for 
the ninth-grade students at State Junior  High School 1 Siak Hulu, the 
students must be able to get the score in 70. 
In the school level-based curriculum (Curriculum 2013), writing is 
essential for the students to develop their English in written media conveying 
their ideas. In writing, there are many kinds of genres. Genre-based 
approaches are concerned with the social purposes of language. The genres in 
focus are generally defined according to social purposes communication. 
There are five kinds of suggested genres: recount, report, narrative, 





The procedure is a text that shows a process in order. Its social function is 
to describe how something is completely done through a sequence of series. 
According to Anderson and Anderson (2007, p.50), the procedure text is a 
piece of text that gives us instructions for doing something. Procedure text 
explains to the reader how to make or doing something. Its purpose is how 
something works or how to use instruction or operation manuals. In 
procedure text, commonly it has three generic structures consist: goal, 
materials, and steps. In goal, the writer identifies what we want to do/to make. 
In material, the writer describes something that we need. In steps, the writer 
describes the way how to do/ how to make.  
According to Bouchard (2005, p. 10), the strategy is helpful for the teacher 
to be aware of any cultural influences that may affect student performance 
when implementing a specific strategy. Strategy in teaching writing is very 
important. The strategy is needed to make the understanding of the material 
come to students easier. Some learning strategies involve changes to the 
design of instruction. For example, the use of questions before, during or after 
instruction has been shown to increase the degree of learning. The strategy 
can save students time to write text. Therefore, the teacher should teach the 
students by using a strategy that helps them in writing a text with well. 
Writing ability is one of the language skills that taught on the first-year 
students at the State Junior High School  1 Siak Hulu. Based on a preliminary 





the students have many problems in learning English writing procedure text, 
the problems are: 
1. Some of the students are not able to write correct procedural text. 
2. Some of the students are not able to write by using good grammar. 
3. Some of the students are not able to write by using good vocabulary. 
4. Some of the students are not able to write by using good punctuation. 
In this research, the researcher focuses on using the Picture Word 
Inductive Model (PWIM) with the reason to focus on students’ ability in 
writing procedural text. The researcher assumes that pictures are a 
combination of language practice and fun. This picture is also easy to admire 
and flexible in terms of subject matter and design. 
Based on the phenomena above, the researcher is interested to conduct this 
research which is titled, "The Implementation of PWIM (Picture Word 
Inductive Model): It’s Effect on Students’ Ability in Writing Procedural 
Text at The State Junior High School  01 Siak Hulu ". 
B. The Problem 
1. Identification of the Problem 
Based on the pre-observation, the researcher identified the problem as 
follow: 
a. Why are some of the students not able to write a good procedural text? 






c. Why do some of the students are not able to write by using good 
vocabulary? 
d. Why do some of the students are not able to write by using good 
punctuation? 
2. Limitation of the problem 
Based on the identification of the problem above, it is clear that 
everyone has many problems. This research only focuses on the 
Implementation of the picture-word inductive model (PWIM) in teaching 
writing procedure text because the picture word inductive model (PWIM) 
can help to improve student skills in writing procedure text. 
3. Formulation of the problem 
The researcher formulated this problem as follows 
a. How is students’ ability in writing procedural text taught by using 
PWIM (Picture Word Inductive Model) at the State Junior High 
School 1 SiakHulu? 
b. How is students’ ability in writing procedural text taught without 
using PWIM (Picture Word Inductive Model)at the State Junior High 
School 1 Siak Hulu? 
c. Is there any significant difference of the students’ ability in writing 
procedural text taught by using and without using picture word 





d. How strong is the significant coefficient as the effect of using picture 
word inductive model (PWIM) on students’ ability in writing the 
procedural text? 
C. The objective of the research 
Based on the research question formulated above, thus, the objectives of 
this research are as follows: 
1. To find out the students’ ability in writing procedural text taught by using 
PWIM (Picture Word Inductive Model)at the State Junior High School 1 
Siak Hulu. 
2. To find out the students’ ability in writing procedural text taught without 
using PWIM (Picture Word Inductive Model)at the State Junior High 
School 1 Siak Hulu. 
3. To determine the significant difference of the students’ ability in writing 
procedural text taught by using and without using picture word inductive 
model (PWIM) at the State Junior High School 1 Siak Hulu. 
4. To find out the strength of the students’ ability in writing procedural text 
taught by using and without using picture word inductive model (PWIM) 






D. Significance of the Research 
Related to the objectives of the research above, the significance of the 
research are as follows: 
1. To fulfill the requirements for the researcher to complete his 
undergraduate Study Program (S1) of English Education Department of 
Education and Teacher Training Faculty of State Islamic University of 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. The research findings are to give information to the teachers about using 
the picture word inductive model(PWIM) to improve students’ writing 
ability to make procedural text. 
3. To develop and enrich the researcher’s knowledge in terms of writing 
ability and teaching English. 
E. Definition of the key term 
Understanding something it’s important to everyone also writer. So, in 
order to avoid misunderstanding of the key term in this research, the writer 
describes it as follows: 
1. Writing  
Writing skills are specific capabilities that help a writer put into words 
his thoughts, ideas, and knowledge in an effective, clear, comprehensible 
and at times in a unique artistic manner. According to Brown (2003, p. 
218), writing is a convention for recording speech and for reinforcing 





to the ability in writing procedure text at the state Junior High School 1 
SiakHulu. 
2. Picture Word Inductive Model (PWIM) 
It is a model of study that uses pictures and words to stimulate students’ 
thinking inductively, from the specific thinking (looking at the picture and 
words) to general thinking (making the picture and the words the available 
become a sentence than a paragraph). An appropriate strategy in gaining 
the students' interest in acquiring English as their second language at an 
early age. Calhoun (1999, p.22) stated that this technique has some 
advantages in teaching writing such as it helps the students to identify the 
words based on the picture they see; classify and generalize the words 
based on their parts of speech; and develop titles, sentences, and 
paragraphs based on the picture. It can be used to improve students' 
writing procedure text. 
3. Procedure text  
It is to describe how to make something is accomplished through a 
sequence of actions or steps or procedures is the way to doing things. “A 
procedural is a specification of a series of actions, acts or operations which 
have to be executed in the same manner in order to always obtain the same 
result in the same circumstances. Anderson and Anderson (2007, p.50), the 
procedure text is a piece of text that gives us instructions for doing 
something. It explains how people perform different processes in a 





F. The Reason for Choosing the Title 
1. The title of the research is relevant to the researcher’s status as a student 
of English Education Department of State Islamic University of Sultan 
Syarif Kasim Riau Pekanbaru. 
2. The location of the research facilitates the researcher in conducting the 
research. 





REVIEW OF RELATED LITERATURE 
A. Theoretical Framework 
1. The Nature of Writing 
Writing is one of the products of the English language skills that 
are taught in Junior High School. Writing is an essential subject that 
should be taught in Junior High School level. Besides is one of the 
skills that can improve the students’ language and stimulate students’ 
cognitive that is useful for students who learn a language. Hornby 
(1974, p. 997) states that writing is put something down words in the 
paper. It is an activity to express ideas, opinion, and feeling which 
need the writer’s communicative competence. 
Writing is a process of expressing ideas thoughts in words should 
be done at our leisure. Writing activity can fill someone's spare time 
and it makes enjoyable as long as she/he has enough ideas to achieve. 
While writing the people keeps their purpose in mind that they have 
collected in their brain and think about their purposes in their 
paragraph. They are twelve kinds of writing such as procedure, 
descriptive, recount, narrative, report, news item, analytical exposition, 
hortatory exposition, spoof, explanation, discussion, review, public 
speaking. 
The writing skills are complex and sometimes difficult to teach, 





also of conceptual and judgmental elements Heaton (1982, p.135). 
Therefore, writing is an important skill in language learning; to make 
better writing, it needs to consider some steps, structure, and other 
components of language that related to this skill. Based on the theories 
stated above, it can be concluded that writing is a productive skill. 
Productive skill is the way for someone to express his/her feeling or 
thought based on the ability of the author. 
There are some aspects that can influence the students writing 
skills. Hughes (1989, p.90) claims that there are five aspects of making 
good writing. The aspects are grammar, vocabulary, mechanics, 
fluency, and form. 
a. Grammar 
Grammar is a study or science of rules for the combination of 
words into sentences, and the form of words. Hornby (1974, 
p.375), the knowledge of grammar is very important because it is 
one of the essential parts to become successful in the writing 
process. 
b. Vocabulary 
In order to make the writing process flows significantly, the 
ability in expanding and choosing appropriate vocabulary should 
be mastered. Heffernan (1986, p.170) says that good writing is 
made a word that suits subjects and the expected audience. To 





Vocabulary plays an important role in developing paragraphs as 
an essay, even vivid words for description. 
c. Mechanic (punctuation and spelling) 
Mechanics include some matters such as spelling, punctuation, 
and capitalization. Punctuation is used to clarify meaning and to 
highlight structure. In other words, punctuation is a guide for the 
reader to raise his voice or drop his speed and he is going to stop. 
If the reader misses the punctuation mark, the meaning will 
change. Spelling is another aspect of writing which is very 
important because incorrect spelling distracts the reader and 
detracts from the authority of the author. Someone who writes an 
English letter must learn English spelling in order to make good 
writing. 
d. Fluency 
Fluency in writing is dealing with the choice of structure and 
vocabulary appropriately Hughes (1989, p.3). A paragraph is said 
to have fluency when the choice of structure and vocabulary 
consistently appropriate. If the writer can't master this aspect, it 
will impact the comprehensible of communication. 
e. Form (organization) 
The organization is the arrangement of the larger unit of meaning 
in a paper. In other words, how ideas are presented typically 





clear that a writer needs to know the organization of their 
paragraph in order their writing has logical ideas. From the 
explanation, it can be concluded that writing skill integrates a 
variety of features, structural skill, and lexical mastery. 
So, good writing should be complete if five aspects above are 
mastered by a teacher in the learning process because writing is a 
good skill that needs special reasoning, knowledge and strong logic. 
a) The Technique of Writing 
Writing is one of the four skills in English that are taught in the 
classroom. Therefore, the teaching of writing in the classroom should 
be more efficient in order to help the students master the writing skill. 
Writing is a process: it needs time to help the students to write 
effectively. According to Kristiono (1996, p.15), there are four kinds 
of technique in writing: 
1) Controlled writing 
The students are asked to complete a given text (e.g. completing 
sentences or choosing suitable words). 
2) Guided writing 
The students are given a text in one form of tense and asked to 









3) Semi-guided writing 
The students are asked to write a short paragraph or passage based 
on pictures and instructions given. A picture or instruction is 
given as a means of preparing students for the writing exercises. 
4) Freewriting 
The teacher just prepares some titles for the students’ 
compositions and the students are asked to choose between them, 
and then write what they have in their minds. Based on the four 
techniques discussed, the writer chooses a free writing technique. 
In this study, the students are asked to write a short paragraph 
about something familiar in their life. 
b) Characteristics of Good Writing 
Writing has three minimum requirements, characteristics that 
educated people like to think all writing must have before it is fitting 
for human consumption. According to Mc Quitty (1982, p. 23), there 
are some characteristics of good writing that is: good writing is 
literate, organized, clear, honest, convincing, and interesting. From the 
characteristics mention above, good writing should include literacy, 
adequate organization, and reasonable clarity. 
1) Good writing is literate 
It means that the writer uses the correct spelling, conventions of 





agreement of subject and verb, pronoun and antecedent, the 
appropriate part of speech, proper use of capitals, abbreviations, 
and number. The literate writer is also careful to write sentences 
and avoid ungrammatical constructions such as fragments. 
2) Good writing is organized 
Writing is progressed economically and naturally from a good 
beginning through a well organizes middle, to a conclusive end, 
with proper unity, coherence, transition, repetition, emphasis, 
proportion and paragraphing. 
3) Good writing is clear 
The writer's choice of word, sentence structure, and punctuation 
can contribute to clarifying. To be clear, the writer is careful to 
use accurate, idiomatic and precise diction. The writer avoids 
words which he doesn’t understand, unidiomatic expression, 
inappropriate neologism, and vague terms. The writer also tries to 
make sure the sentences are clear by avoiding awkward. 
2. The Nature of Procedure Text 
The procedure is to describe how to make something is 
accomplished through a sequence of actions or steps or procedures is 
the way to doing things. “A procedural is a specification of a series of 
actions, acts or operations which have to be executed in the same 
manner in order to always obtain the same results in the same 





text is a piece of text that gives us instructions for doing something. It 
explains how people perform different processes in a sequence of 
steps. 
Every type of text has certain typical features. Therefore, below are 
the features of the procedural text: 
a. Social function 
Social function is the purpose of the text. National 
Education Department (2004), states that procedure text is a kind 
of text that is used to describe how an activity can be done by a 
series of steps. So, the purpose of the procedure is how to do a 
series of steps or actions. To help us do a task something. They can 
be set to instructions or directions. Besides, it is also used for 
giving information to others about the process of doing something. 
Based on the National Education Department, procedure text is the 
same as the “how-to” text. It means that this kind of text gives an 
explanation and information about doing something systematically. 
Procedure text is to inform and direct someone on how to do 
something or how to achieve a goal. 
b. Generic structure 
The generic structure is the general structural formula of a 
library, consisting of the scaffold plus an indication of the position 
of attachment of the various residues. Another source generic 





match its purpose. This structure can be observed by readers, and 
writers will use this knowledge to structure their writing, 
depending on their purpose. 
Table 2.1 
The Generic Structure of Procedure Text 
Title What we want to do/to make 
Aim/goal How to make/how to do something 
Material Something that we need 
Steps The way how to do/how to make 
Bachtiar, (2005, p.89) 
On the other hand, the generic structure of procedure text 
consists of three parts: 
1) Title or aim 
2) Materials 
3) Steps 
Based on the theories above, a procedural text has three 
main parts of the generic structure: 
1) A goal or title is something to achieve. 
2) Material or ingredients is the thing we needed to achieve the 
goal. 
3) Steps are activities to achieve the goal. 
c. Language feature 
The language feature is called genre-grammar connection 
with study the wording. The wording is characterized such that 





feature is needed to help students to know how texts work, learn 
how to understand and produce the text. Language features are also 
called language features. By its language features, we mean such 
things as the grammar, vocabulary, and connectors that we use. 
According to Djuharie (2007, p.39) state that, language features of 
procedure text: 
1) Imperative: imperative sentence, such as; go, sit, don’t put, 
don’t mix. 
2) Action verb: which is related to physical or intellectual 
activity, such as; mix, turn, don’t put. 
3) Numbering: numbers that show the sequence of actions, such 
as; first, second, third. 
4) Connective word: a word or phrases that link clauses or 
sentences, such as; finally, next, then. 
3. The Nature of Picture Word Inductive Model (PWIM) 
Picture Word Inductive Model is one strategy that uses to improve 
vocabulary. This application is developed by Calhoun (1999, p.22). 
PWIM is an inductive model of teaching (picture-word, categories-
concepts). Specifically, the PWIM is an inquiry-oriented language arts 
strategy that uses pictures containing familiar objects and actions to 
elicit words from children speaking and listening vocabularies. 
Teachers use the PWIM with classes, small groups, and individuals 





reading and writing vocabularies, discovering phonetic and structural 
principles, and using observation and analysis in their study of 
reading., writing, comprehending, and composing. 
When implementing this model, there can be a cycle or a series of 
cycles for the teaching process. The PWIM uses a large 
photograph/picture as a common stimulus for generating words and 
sentences. A teacher, working with the whole class or small groups 
learner, uses the procedure of establishing a PWIM cycle to aid 
learners’ building of words, forming and using phonetic and structural 
analysis generalizations, reading comprehension at the word, phrase, 
sentence, paragraph, generating word, sentence, paragraph and 
extended text levels. The PWIM cycles generally last 2 to 3 weeks. 
Why does the cycle last relatively longer than the general classroom 
teaching method? The reason is that the teacher not only teaches 
vocabulary but also tries to develop learners’ skill of sentence 
generation, reading and writing short paragraphs. The sequence of the 
cycle begins with the picture, whose contents contain many things that 
learners can describe using their developed listening-speaking 
language. 
The pace of lesson during a picture-word cycle depends on the 
reading level of the learners and the curriculum objectives of the 
teacher, but after the categorization process of words, learners are 





selects learners’ sentence categories to write a well-organized 
paragraph, sharing their thinking about how they use the ideas in the 
sentences. 
The instructional sequence of the model cycles and recycles 
through the following activities: The students study a picture selected 
by the teacher; identify what they see in the picture for the teacher to 
label; read and review the word; classify words according to properties 
they can identify; and develop titles, sentence, and paragraph about 
their picture.  
Calhoun (1999, p. 22) mentions that the advantages of the Picture 
Word Inductive Model are first, the strategy emphasizes phonics, 
grammar, and usage of standards English. Second, pictures provide 
concrete referents for the learning of new words, phrases, and 
sentences. Because students are using pictures related to the content 
material under study, they feel a part of the classroom community and 
can participate in in-class activities.  
Then, the picture-word chart serves as an immediate reference to 
enable students to add these words to their sight vocabulary. Students 
are assisted in seeing the patterns and relationships of the English 
language, enabling them to apply this learning to newly encountered 
words. Next, students hear and see words spelled correctly and 
participate in the correct spelling and writing. The last, students benefit 





extensive practice, students can begin to learn how to create sentences 
and paragraphs related to the subject under study. 
According to Calhoun (1999, p. 22), the steps in teaching through 
the Picture Word Inductive Model: 
a. Selected a picture 
Before the teachers explain to the students through the Picture 
Word Inductive Model, the teachers have to prepare a picture first, 
and the teacher gives them an interesting picture that appropriates 
with procedure text topic. The size of the picture is approximately 
24x30 inches. 
For example; the picture of making a cup of tea. 
b. Ask students to identify what they see in the picture 
There are many activities about how to make a cup of tea. Ask 
students to identify the thing based on what they see in the picture. 
For example; there is a teapot, tea, sugar, cup, spoon, etc. 
c. Label the picture parts identified 
After identifying the activities or thing what they see in the 
picture, they say the word, write the word; ask the students to spell 
the word aloud and then to pronounce it. 
d. Ask students to read the word based on the lines on the chart. 
In this case, students have to read the word based on the line 





e. After identifying all about grammar, pronunciation, meaning, then 
ask students to generate a sentence and paragraph about the picture-
word chart. Ask students to classify sentences, in this case, each 
student has to make some sentences and write into procedure text 
based on the picture-word chart. 
Example:  First, prepare all material 
Second, put tea, hot water and water into the teapot. 
Third, stir it by using the spoon. 
Fourth, pour the tea into the cup. 
Finally, a cup of tea is ready to drink. 
f. And the last teacher read, check and review the sentences and 
paragraphs together. 
The picture provides something to talk about. They take the focus 
on the language learner during oral practice and turn it into the 
picture”. A picture can evoke mental images to help second language 
learners recall a term or concept. Pictures can be used to reinforce 
literal, critical, and creative thinking. 
The picture-word chart is the basic material for the PWIM lesson 
and units. The picture-word chart comprises the picture and the words 
that are identified in the picture by the students. The chart used 
throughout the sequence of the lesson and is a source of curriculum 
content. As the teacher writes the word on the paper surrounding the 





support language use by the class as a group and as individuals and 
needs to be posted where students can use it to support their reading, 
their writing, and their independence as learners. Using the chart to 
help them to pronounce the words encourages the students to notice 
and comment on spelling and phonetic structure. Until the words are 
part of the students’ sight vocabulary, they are anchored by their 
representations on the picture-word chart. 
The three levels of the PWIM (Picture Word Inductive Model). 
They are 1
st
 level, for teaching beginning reading and writing; 2
nd 
level, for teaching reading and writing and supporting curriculum 
concepts; 3
rd
 level, for supporting student inquiry into content 
domains while applying more advanced language arts skills. 
For most beginning reader and writers, the PWIM is a satisfying 
and pleasurable activity: they enjoy finding objects and actions in the 
picture, seeing the words and sentences they generate expressed in the 
print and become part of the curriculum, classifying words and 
sentences, and discovering useful language concepts and 
generalization. The PWIM motivates students because most become 
successful learners. Learners succeed using the model because the 
PWIM is based on an inquiry into how children learn and how to 
enhance their learning, including their development of language, the 






So, the major principle of this model that the students have the 
capability to make the generalization that can help them to master the 
convention of language. 
B. The Relevant Research 
Relevant researches are added in order to provide trustworthy 
information regarding the problems of this research. There are many things 
that need to be considered when looking at what relevant research is for 
example, some thought needs to be put into looking at current paradigms, 
what counts as evidence in educational research, maintaining quality, and 
the role of peer review in validating new knowledge in educational 
research. 
To avoid the same title used in the research, the researcher shows the 
relevant researches which was done by the previous researcher. 
1. The first research is a research that was conducted by Amalia Syahri 
Rahadani (2018) entitled “The Implementation Of Picture Word 
Inductive Model To Increase The Students’ Ability In Writing 
Descriptive Text At Seventh Grade Of Mts Aziddin Medan Tembung In 
Academic Years 2017/2018”. She tried to investigate the use of the 
Picture Word Inductive Model (PWIM) improved the students’ writing 
ability as justified in the following result. It showed from the mean of 
the pre-test was 52,51 the mean of post-test in the first cycle was 64,91 
and the mean of post-test in the second cycle was 73,91. The percentage 





4 of 35 students (11,42%) and the percentage of the students’ score in 
post-test of the first cycle who got points up to 70 there were only 19 of 
35 (54,28%). It means there was an improvement of about 42,86 %. 
Then, the percentage of the students’ scores in the post-test of the 
second cycle who got points up to 70 there were 32 of 35 students 
(91,42 %). It means that the improvement was about 37,14%. The 
similarities of the relevant research with this research are the PWIM 
strategy and the writing ability. On the other hand, the relevant research 
has some differences with this research. One of the differences in the 
text. This research will investigate the implementation of the PWIM 
strategy in writing procedural text. Meanwhile, this relevant research 
investigated the implementation of the PWIM strategy in writing a 
descriptive text. 
2. The second research is a research that was conducted by Anindita Nur 
Indra (2016) entitled “Improving the Eight Grade Students’ Ability in 
Writing Narrative Texts Through the Use of Picture Word Inductive 
Model at SMP N 3 Milati in the Academic Year of 2014/2015”. She 
tried to investigate the use of the Picture Word Inductive Model 
(PWIM) improved the students’ writing ability as justified in the 
following result. First, PWIM helps students to generate and organize 
ideas in identifying and labeling the picture step. Second, it enriches the 
students’ vocabulary in reading and reviewing the picture-word chart 





steps of generating words into sentences and paragraphs. Fourth, 
reading and reviewing the sentences and paragraph step allows the 
students to pay more attention to mechanical aspects such as spelling 
and punctuation. In reference to the students’ writing scores, the gain 
scores of the content aspect were 3.17, the organization aspect was 3.3, 
the language use aspect was 5.13, the vocabulary aspect was 4.62, and 
the mechanic aspect was 0.57. The similarities of the relevant research 
with this research are the PWIM strategy and the writing ability. On the 
other hand, the relevant research has some differences with this 
research. One of the differences in the text. This research will 
investigate the implementation of PWIM strategy in writing procedural 
text. Meanwhile, this relevant research investigated the implementation 
of the PWIM strategy in writing narrative text. 
3. The third research was conducted by Erni Yuliana (2011) Entitled “The 
Use of Picture Word Inductive Model in Teaching Vocabulary (An 
Experimental Research at The Seventh Grade of MTs Sunan Kalijaga 
Bawang Batang in The Academic Year of 2010/2011)”. She tried to 
find out whether there is or not a significant difference in students’ 
vocabulary achievement between students who taught by using the 
Picture Word Inductive Model and those who are taught by using 
explanations only. The instrument used to collect the data is a writing 
test or essay test. The technique to analyze the data was the t-test 





difference between the average score of the experimental and the 
control class. The average post-test of the experiment class is 77.6 
which was higher than the average post-test of the control class 72.6. 
The t-test result (2.5) was higher than the t- table (1.98). Since the t-test 
was higher than t- table, the hypothesis is accepted. It means that there 
is a significant difference in students' vocabulary achievement between 
students who taught by using the Picture Word Inductive Model and 
those who are taught by using explanations only. The similarity of the 
relevant research with this research is the PWIM strategy. On the other 
hand, the relevant research has some differences with this research. One 
of the differences in skill. This research will investigate the 
implementation of PWIM strategy in writing procedural text. 
Meanwhile, this relevant research investigated the implementation of 
the PWIM strategy in teaching vocabulary. 
4. The fourth research was conducted by Erniwati Siltitonga Entitled 
“Improving Students’ Writing Recount Achievement Through Picture 
Word Inductive Model (PWIM)”. She attempts to improve students’ 
writing recount achievement by using the Picture Word Inductive 
Model (PWIM). The result showed the improvement of students’ 
writing recount achievement. It was found that the mean of the 
students’ scores in every test was improved. In the first test, the mean 
was 53.8 and there was 8.3% of the students who got up 70 points 





50% of the students who got up 70 points, and in the last one, the mean 
was 78.4 and there was 97.2% of the students who got up 70 points. 
The result of the research showed the progress of achievement scores. 
Based on the diary note, observation sheet, questionnaire sheet and 
interview sheet it shows that the students felt enthusiastic, enjoyable, 
and active in learning recount text through the Picture Word Inductive 
Model (PWIM). The similarities of the relevant research with this 
research are the PWIM strategy and the writing ability. On the other 
hand, the relevant research has some differences with this research. One 
of the differences in the text. This research will investigate the 
implementation of PWIM strategy in writing procedural text. 
Meanwhile, this relevant research investigated the implementation of 
the PWIM strategy in writing recount text. 
5. The fifth research was conducted by Fita Sari (2018) Entitled A 
Comparative Study Between Picture Word Inductive Model (PWIM) 
And Memorization Learning Model To Teach Vocabulary At The 
Seventh Grade Of MTsN 3 Boyolali In The Academic Year 
2018/2019”. The research finding of the research shows that there was 
any significant difference in vocabulary mastery between the students 
who are taught by using the Picture Word Inductive Model and Those 
Taught By Using Memorization Learning Model. It can be seen from 
the hypothesis test indicated that the significance value less than 0.05 





higher than ttable 1.999. It can be concluded that Ha is accepted and Ho 
is rejected. The mean of students who are taught by using PWIM is 86 
while those are taught by using Memorization Learning Model is 77.15. 
The similarity of the relevant research with this research is the PWIM 
strategy. On the other hand, the relevant research has some differences 
with this research. One of the differences in skill. This research will 
investigate the implementation of PWIM strategy in writing procedural 
text. Meanwhile, this relevant research investigated the implementation 
of the PWIM strategy in teaching vocabulary. 
6. The sixth research was conducted by Happy Lailatul Rohmah (2017) 
Entitled “The Effect Of Using Picture Word Inductive Model (PWIM) 
On Students’ Vocabulary Mastery To The Seventh Grade Students At 
SMPN 1 Balongan In Academic Year 2016/2017”. The results of the 
research were as follows: the data was analyzed using the t-test for the 
significance of 5%. The result of the research shows that the Picture 
Word Inductive Model (PWIM) was effective in teaching vocabulary. 
The result of t-test calculation shows that t-value > t-table (t-value = 
4.05; t-table = 2.01). the research rejected the Null Hypothesis (Ho) and 
accepted  Alternative Hypothesis (Ha). The similarities of the relevant 
research with this research are the PWIM strategy and the writing 
ability. On the other hand, the relevant research has some differences 
with this research. One of the differences in skill. This research will 





text. Meanwhile, this relevant research investigated the implementation 
of the PWIM strategy in vocabulary mastery. 
7. The seventh research was conducted by Nurleni (2018) Entitled “The 
Influence Of Using Picture Word Inductive Model (PWIM) Strategy 
Towards Students’ Descriptive Text Writing Ability At The Second 
Semester Of The Eighth Grade Of SP Al Huda Jatiagung Lampung 
Selatan In The Academic Year Of 2017/2018”. After testing the 
hypothesis, the result was that there was a significant influence of using 
picture word inductive model strategy toward students’ descriptive text 
writing ability in the eighth grade of the second semester at SMP Al 
Huda Jatiagung Lampung Selatan. From the data analysis computed by 
using SPSS, it was obtained that Sig.Pvalue= 0.000 and α= 0.05. It means 
Ha was accepted because of Sig.Pvalue< α= 0.000<0.05. In other words, 
from this research, it was known that picture word inductive model 
strategy influence of using picture word inductive model strategy 
toward students’ descriptive text writing ability at the eighth grade of 
the second semester at SMP Al Huda Jatiagung Lampung Selatan. The 
similarities of the relevant research with this research are the PWIM 
strategy and the writing ability. On the other hand, the relevant research 
has some differences with this research. One of the differences in the 
text. This research will investigate the implementation of PWIM 





investigated the implementation of the PWIM strategy in writing a 
descriptive text. 
8. The eighth research was conducted by Siti Apiah Yustiani  (2016) 
Entitled “The Effectiveness Of Picture Word Inductive Model (PWIM) 
On Students’ Ability In Writing Recount Text”. The objective of this 
study was to know the empirical evidence concerning whether Picture 
Inductive Word (PWIM) strategy is effective on students‟ ability in 
writing recount text. The result of the calculation showed that the 
degree of freedom (df) is 58 whereas the value of t-test on the degree of 
significance 5% (0.05) is 1.67. The findings of the study showed that 
students taught by using PWIM strategy have higher achievement than 
those who were taught without PWIM. According to the result of 
statistical calculation, it can be seen that to is 2.39. It means that the 
value of to (tobservation) is higher than tt (ttable) or 2.39>1.67. It means that 
the alternative hypothesis (Ha) is accepted and the null hypothesis (H0) 
is rejected. The similarities of the relevant research with this research 
are the PWIM strategy and the writing ability. On the other hand, the 
relevant research has some differences with this research. One of the 
differences in the text. This research will investigate the implementation 
of PWIM strategy in writing procedural text. Meanwhile, this relevant 






9. The ninth research was conducted by Tika Lutfia Ningsih (2018) 
Entitled “Improving The Students’ Ability To Write Hortatory 
Exposition Text Through Picture Word Inductive Model (Classroom 
Action Research at The Eleventh Grade of  SMA N 1 Tuntang in 
Academic Year of 2017/2018). The objectives of this research are (1) 
To describe the implementation of Picture Word Inductive Model 
(PWIM) in improving the students’ ability in writing hortatory 
exposition text, (2) To find out the significant improvement after using 
Picture Word Inductive Model (PWIM) in writing hortatory exposition 
text. This research is Classroom Action Research (CAR). It was 
conducted in two cycles. Each cycle consisted of four steps, they were 
planning, action, observation, and reflection. The researcher took a role 
as an observer who observed everything that happened in the class 
while the teacher performed CAR for the students. The number of 
students in this research was 28 students. The researcher used a pre-test, 
post-test, documentation, and observation checklist to collect the data. 
The students were active to follow the lesson, paying attention, 
responding to the question, accomplishing the task and being 
enthusiastic about a Picture Word Inductive Model. The activities of the 
Picture Word Inductive Model can improve critical thinking and their 
writing ability. The students who pass the passing grade improve 
gradually from cycle I and cycle II. The passing grade is 70. The result 





pre-test and post-test cycle II (65.71), (80.39). The similarities of the 
relevant research with this research are the PWIM strategy and the 
writing ability. On the other hand, the relevant research has some 
differences with this research. One of the differences in the text. This 
research will investigate the implementation of PWIM strategy in 
writing procedural text. Meanwhile, this relevant research investigated 
the implementation of PWIM strategy in writing hortatory exposition 
text. 
10. The tenth research was conducted by Wahyu Meiranti (2016) 
Entitled “The Use Of Picture Word Inductive Model In Developing 
Students’ Reading Ability In Descriptive Text At The First Grade Of 
SMPN 3 Natar Lampung Selatan”. The result shows that the mean of 
the pretest was 44.47 and the mean of the post-test was 60.12. It means 
that the improvement of the students’ score is 15.65. Moreover, the 
significance level is 0.00 (p<0.05). Thus, for the hypothesis, the null 
hypothesis is rejected and the research hypothesis is accepted. It means 
that there is an improvement of the students’ descriptive text reading 
ability using the Picture Word Inductive Model in the first grade of 
SMPN 3 Natar Lampung Selatan. The similarity of the relevant 
research with this research is the PWIM strategy. On the other hand, the 
relevant research has some differences with this research. One of the 
differences in the text and the skill. This research will investigate the 





Meanwhile, this relevant research investigated the implementation of 
the PWIM strategy in reading the descriptive text. 
11. The eleventh research was conducted by Lina Sofia Andriani 
(2015) Entitled “The Use of Picture Word Inductive Model (PWIM) 
Strategy to Improve Students’ Writing Skill of Recount Text”. She tried 
to find how the PWIM strategy is implemented in improving students’ 
writing skills of recount text. The results of this research showed an 
improvement in the students‟ writing recount text tests. The students‟ 
average score in the pre-test was 64.40, in cycle 1 test was 75.63, and in 
the post-test was 82.37. Each aspect (organization, content, grammar, 
punctuation, and style and quality of expression) of students’ writing 
skills improved, too. The result of the observation sheet showed that after 
teaching and learning by using the PWIM strategy, the students became 
more attentive, active, happier, and attracted to joining the classroom than 
before they got the treatment. The analysis of the questionnaire showed 
that the students gave positive responses towards the use of PWIM strategy 
in teaching and learning English generally, writing recount text 
particularly. Based on the overall results of the analysis, it can be 
concluded that the use of the PWIM strategy in teaching writing recount 
text gives a contribution to the improvement of the students‟ writing skill 
of recount text in the terms of learning behavior and mastery. 
C. Operational Concept 
The operational concept is the concept used in accordance with the 





research, it is necessary to clarify briefly the variables used in analyzing 
the data. All related theoretical frameworks can be operated in the 
operational concept. In this research, there are two variables; they are the 
independent variable (X) and dependent variables (Y). Variable X is the 
effect of using the Picture Word Inductive Model (PWIM). Variable Y is 
the writing ability in Procedure text. 
1. The indicators of variables X or independent variable (the effect of 
using Picture Word Inductive Model (PWIM): 
a. The teacher selects the picture for the learners. 
b. The teacher gives them an interesting picture that is appropriate 
with the procedure text’ topic and explains the rules of the text. 
c. The teacher asks students to identify the picture based on the topic. 
d. The teacher labels the picture by drawing a line from an identified 
object or area to make a chart of the illustration of the story. Put 
some words of the object to make it easy to remember. 
e. The teacher asks students to read the word quietly and put the word 
in the blank sentences. 
f. The teacher asks students to create a title and write a paragraph that 
describes the picture. 
g. The teacher asks students to read and review their paragraphs to 





2. The indicator of variable Y or dependent variable (writing ability in 
procedure text) is the students are able to make in good writing. The 






D. The Assumption 
In this research, the researcher assumes that the result of this 
research shows there is a significant difference between using and without 
using picture word inductive model (PWIM) toward students’ writing 
ability in procedure text of the seven grade at State Junior High School 1 
Siak Hulu. 
E. The Hypothesis 
Ha: There is a significant difference between students’ ability in writing 
procedural text by using picture word inductive model (PWIM) and 
without using picture word inductive model (PWIM) at the State 
Junior High School 1 Siak Hulu. 
Ho: There is no significant difference between students’ ability in 
writing procedural text by using picture word inductive model 
(PWIM) and without using picture word inductive model (PWIM) 





METHOD OF THE RESEARCH 
A. Design of the Research 
This research was experimental research. The method of this 
research is quasi-experiment design. According to Muijs (2004, p.26) 
“quasi-experimental design is meant to approximate as closely as 
possible the advantages of experimental design where the problem 
mentioned above occur”. There was be two classes (experimental 
group and control group), both of them were given a pre-test and post-
test. This research identified the cause-effect of the picture word 
inductive model (PWIM) on students’ writing ability at the State 
Junior High School 1 Siak Hulu. 
Table III. 1 
The Research Design 
Group Pre-test Treatment Post-test 
Experimental O1 X O2 
Control O3 - O4 
 
Note:  
O1  = Pre-test Experiment 
O1  =Post-test Experiment 
O1  = Pre-test Control 
O1  = Post-test Control 




B. The Location and Time of the Research 
This research was conducted at Junior High School 1 Siak Hulu, 
which is located at Kubang Raya. The subject of this study is students 
of the ninth grade at Junior High School 1 Siak Hulu, and the object of 
this study is, the Implementation of the picture-word inductive model 
(PWIM) in teaching writing of the ninth grade at Junior High School 1 
Siak Hulu. This research was conducted in September 2019. 
 
C. Subject and Object of the Research 
The subject of this research is ninth-grade students at the State 
Senior Junior School 1Siak Hulu. Meanwhile, the object of this 
research is focused on the implementation of the picture-word 
inductive model (PWIM) on students’ ability in writing procedural text 
at the ninth-grade students at the State Junior High School 1 Siak 
Hulu. 
 
D. The population and Sample 
The population involves in this research was be ninth-grade 
students at the State Senior Junior School 1 Siak Hulu, whereas the 
samples were two classes, namely IX-G as the experimental group and 






1. The Population of the Research 
The population of this research was ninth-grade students of the 
State Senior Junior School 1 Siak Hulu. This school consists of 10 
classes of ninth-grade students and the total population of ninth-
grade students of the State Junior High School 1 Siak Hulu is 300 
students. The detail of the population of this research can be seen 
as follows: 
Table III. 2 
The Population of the Research 
No. Class Population 
1. IX A 27 
2. IX B 27 
3. IX C 27 
4. IX D 30 
5. IX E 32 
6. IX F 34 
7. IX G 30 
8. IX H 30 
9. IX I 31 
10. IX J 32 
Total 300 
 
2. Sample of the Research 
The technique of taking a sample that the researcher uses in 
this research is cluster random sampling. The researcher uses a 
cluster random sample because the population is very large and 
each class has a similar characteristic. Cluster sampling is 




selected. Gray, Williamson, Karp, and Dalphin (2007, p.110) 
mentioned that cluster sampling can sometimes be used in 
situations where it would be impractical or impossible to obtain a 
complete list of all the elements in the population. Based on the 
design of this research, the researcher only takes two classes as 
the sample, they are IX-G as the experimental class and IX-H as 
the control class. Therefore, the samples are 60 students. 
Table III. 3 
The Sample of the Research 
No. Class Population Sample 
1. IX A 27  
2. IX B 27  
3. IX C 27  
4. IX D 30  
5. IX E 32  
6. IX F 34  
7. IX G 30 Experimental Class 
8. IX H 30 Control Class 
9. IX I 31  
10. IX J 32  
Total 300 60 
 
E. The Technique of Collecting Data 
1. The Instruments to Collecting Data 
The researcher used pre-test and post-test to measure the students’ 
writing ability. The researcher uses assessment based on the indicators 
of writing ability explained in the operational concept. The same test is 




collect the data about the effect of using the Picture Word Inductive 
Model (PWIM) on students’ writing ability. It aims to see if there is a 
difference between the two classes. In this case, there are two tests; 
pre-test which gives before the treatment and post-test give after the 
treatment.  
To collect data, the researcher uses technique and instruments in 
data collection: 
1. Pre-Test 
A pretest provides a measure on some attribute or characteristic 
that is assessed for participants in an experiment before the samples 
receive a treatment. The pre-test is the test which is given in the 
first meeting before the teaching and learning process due to the 
measure in which level the knowledge of the students is. 
2. Post-Test 
A post-testis a measure of some attribute or characteristic that is 
assessed for participants in an experiment after a treatment. Post-
test is the test that will give after finishing the learning of the 
materials in the classroom. This test held in order to know if there 
any progress before and after teaching and learning activity by 
using the Picture Word Inductive Model (PWIM). 
The data of this research got from pre-test and post-test. The data was 




1. The students were given pre-test and post-test in writing procedural 
text. 
2. The students chose one of the provided topics about the procedural 
text is given by the researcher and write down a procedural text on 
a piece of paper. 
3. The pre-test topics are about: 
a. Fried noodle 
b. Fried rice 
c. Fried chicken 
d. Fried banana 
e. Fried tofu 






5. The students’ writing was conducted by the researcher. Then it was 
collected to evaluate the appropriateness of grammar, vocabulary, 
mechanics, fluency, and form. 





7. The researcher was collected and summon up the raters’ score to 
get each student score. 
8. The students’ writing was assessed and score by two raters. 
According to Arikunto (2011, p.245), the classification of the 
students’ score can be seen from the table below: 
Table III. 4 
The Classification of the Students’ Score 
Score Categories 
80 – 100  Very Good 
66 – 79  Good 
56 – 65  Enough 
40 – 55  Less 
30 – 39  Fail 
 
According to the lesson plan of SMP N 1SiakHulu, the assessment 
of writing skill can be seen from the table below: 
Table III. 5 
The Assessment of Writing Skill 
No Name 
Score 








(1 – 4) (1 – 4) (1 – 4) (1 – 4) (1 – 4) 
1. Stu 1        
2. Stu 2        
2. The Validity and Reliability 
The test used for testing students’ writing ability had to have 
validity and reliability. According to Colton and Robert (2007, 
p.65), they say that validity is the ability of an instrument provides 




Creswell (2012, p.159) said that reliability means that an 
instrument is stable and consistent. In determining the reliability of 
the test in this research, the researcher used the inter-rater 
reliability formula because the researcher used two raters in 
assessing and scoring the students’ writing ability skills. The scores 
given by rater 1 were correlated to the scores given by rater 2. To 
determine the correlation between both of the scores given by rater 
1 which was correlated to the scores given by rater 2, the 
researcher used Pearson Product Moment formula through SPSS 
19.0 Version. The correlation between rater 1 and rater 2 can be 
seen as the following table: 
 
Table III. 6 
The Correlation between Rater 1 and Rater 2 
 Rater1 Rater2 
Rater1 Pearson Correlation 1 ,450
*
 
Sig. (2-tailed)  ,013 
N 30 30 
Rater2 Pearson Correlation ,450
*
 1 
Sig. (2-tailed) ,013  
N 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
  df = 58 
 rtableof 58 = 5% = 0,2542  Result = 0,2542<0,450> 0,3301 
       = 1% = 0,3301   = Ho = Rejected 
       = Ha = Accepted 




 From the output above, it could be seen that r calculation is 0,955 
correlated to r table, df = 58 (N – 2 = 60 – 2). df = 58 to be correlated either 
at level 5% and 1%. At the level 5% r table is 0,2542, while at the level 1% 
r table is 0,3301. It is clear that 0,2542 < 0,450 > 0,3301. So, the researcher 
concluded that H0 was rejected and Ha was accepted. It means that there 
was a significant correlation between scores given by rater 1 and rater 2. In 
other words, the speaking test was reliable. 
 
F. The Technique of Analyzing Data 
In this research, the researcher has used a quasi-experimental 
design. The quasi-experimental design using a non-randomized control 
group pre-test and post-test design. The same idea printed out by 
Creswell (2012, p. 309), he says that quasi-experiments include 
assignment, but not a random assignment of participants to groups. 
In this research, the researcher decided that there are two variables, 
the independent and dependent variable. The independent variable is 
the Picture word inductive model (PWIM) and the dependent variable 
is students’ writing ability. According to Pallant (2001, p,180), to 
calculate the effect size for independent-samples t-test, the researcher 
uses the formula as follows: 
             
  





t  = Value of t-table 
N1  = Number of students of the first group 
N2  = Number of students of the second group 
Pallant (2001, p.175) also informed that the guidelines for 
interpreting this value are 0.01 = small effect, 0.06 medium effect, 
0.14 = large effect. 
Table III.7 
The Interpreting Scores 
No Score Level 
1 0.01 Small 
2 0.06 Medium 
3 0.14 Large 
 
Then, to find out the percentage of coefficient effect (Kp), it used 
the following formula: 




CONCLUSION AND SUGGESTION 
 
A. Conclusion 
This research was conducted to find out there is a significant difference 
on students’ writing ability after applying a treatment and whether there is a 
significant effect of using picture word inductive model (PWIM) on students’ 
writing ability. Based on what had been discussed, presented and analyzed in 
the previous chapter, the conclusion can be explained as follows: 
1. After conducting the research, the students’ writing ability who had 
taught by using Picture Word Inductive Model (PWIM) of the State 
Junior High School 1 Siak Hulu is categorized into a “Good” level with a 
mean score 74.20. 
2. The students’ writing ability taught without using Picture Word Inductive 
Model (PWIM) of the State Junior High School 1 Siak Hulu is 
categorized into a “Good” level with a mean score of 66,37. 
3. Based on the analysis of t-test formula. It can be seen to is 2.007 while 
the level significance of 5% was 1.67155 and the level significance of 
1% is 2.39238. It can be read that 1.67155 < 2.007 > 2.39238. Thus, the 
researcher can conclude that Ha is accepted and Ho is rejected. It means 





and without taught by using Picture Word Inductive Model (PWIM) at 
the State Junior High School 1 Siak Hulu. 
4. The result of the effect size of         is a medium effect. Based on 
the criteria discussed in chapter III, it is showed that it can be categorized 
into “medium effect” and the percentage of coefficient effect (Kp) 
showed that what picture word inductive model contributed 0,42 % for 
students’ writing ability. 
B. Suggestion 
Based on the research findings, the researcher would like to give some 
suggestion especially for the teacher and the school. Based on the conclusion 
of the research findings above, it can be seen that Picture Word Inductive 
Model (PWIM) in teaching writing can affect the writing ability of students 
so that Picture Word Inductive Model (PWIM) is one of the choices by an 
English teacher to improve students’ writing ability. Based on the findings, 
the researcher proposes some suggestion as follows: 
1. Suggestion for the teacher 
a. The teacher of English to teach writing by using picture word 
inductive model (PWIM) in order to improve students’ writing 
ability. It is because Picture Word Inductive Model (PWIM) make 
student can learn and know the good grammar, mechanic, fluency, 
and form. And also to make students easier to remember vocabulary. 
b. The teacher should give motivation and attention to encourage the 





2. Suggestion for the students 
a. The students should have high interesting in English. 
b. The students have to practice writing English continuously. 
3. Suggestion for other researchers 
a. For future researchers try to apply this method in his class to find out 
if the Picture Word Inductive Model (PWIM) can help students at 
the Ninth Grade to write English fluently about procedure texts.  
b. The other researcher should develop this strategy in other aspects 
with different methods so that all the shortcomings during the 
learning process can be known obstacles. 
BIBLIOGRAPHY 
 
Anderson, M, & Anderson, K., (2007). Text Type in English 2. Malaysia: 
MacMillan. 
 
Arikunto, S. (2011). Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: PT. Bumi 
Aksara. 
 
Bouchard, M., (2005). Comprehension Strategies for English Language Learners. 
London: Scholastic Inc. 
 
Brown, D, H., (2003). Language Assessment; Principles and Classroom 
Practices. California, Longman. 
 
Calhoun, E, F., (1999). Teaching Beginning Reading and Writing by using Picture 
Word Inductive Model. Virginia USA: Association for Supervision and 
Curriculum Development. 
 
Colton, D., & Robert, W. C. (2007). Designing and Constructing Instruments for 
Social Research and Evaluation. San Fransisco: John Wiley & Sons, Inc. 
 
Creswell, J. W., (2012). Educational Research (Planning, Conducting, and 
Evaluating Quantitative and Qualitative Research). Boston, United States 
of America: Pearson Education, Inc. 
 
Gray, P. S., John, B. W., David, A. K., & John, R. D., (2007). The Research 
Imagination: An Introduction to Qualitative and Quantitative Methods. 
Cambridge: Cambridge University Press. 
 
Harmer, J. (1998). How To Teach English. Malaysia: Longman. 
 
________. (2001). The Practice Of English Language Teaching. Malaysia: 
Longman. 
 
Heaton, J, B., (1989). Writing English Language Tests. New York: Longman Inc. 
 
Hidayati, N., (2010). The Effect of Learning English by Using Picture Map 
toward students’ ability in writing descriptive paragraph at MTs. Nurul 
Wahid Bukit Kapur, Dumai. 
 
Hornby, A. S., (1974). Oxford Leaner’s Dictionary of Current English. Oxford 
University Press. 
 
Hughes, A., (1989). Testing for Language Teachers. Cambridge: Cambridge 
University Press. 
 
Kadir. (2015). Statistika Terapan: Konsep, Contoh dan Analisis dengan Program 
SPSS/Lisrel dalam Penilitian. Jakarta: Rajawali Pers. 
 
Muijs, D., (2004). Doing Quantitative Research in Education with SPSS. London: 
Sage Publications. 
 
Nation, I, S, P., (2009). Teaching ESL/EFL Reading and Writing. Cambridge: 
Cambridge University Press. 
 
Nunan, D., (1999). Second language teaching and learning. Boston, Mass: Heinle 
& Heinle Publishers. 
 
Pallant, J. (2001). SPSS Survival Manual: A Step by Step Guide to Data Analysis 
Using SPSS for Windows (Versions 10 and 11). Philadelphia: Open 
University Press. 
 
Phakiti, A. (2014). Experimental Research Methods in Language Learning. 
London: Bloomsbury Academic. 
 
Richards, J. C. (2006). Communicative Language Teaching Today. Cambridge: 
Cambridge University Press. 
 
Ur, P. (2009). A Course in Language Teaching Practice and Theory. Cambridge: 
Cambridge University Press. 
 
Tanjung, H., (2001). The effectiveness of Learning Simple Present Tense of 
English through Descriptive paragraph in writing at the second Year of 
MAN 1 Pekanbaru. 
 
Wilkinson, D., & Peter, B. (2003). Using Research Instruments: A Guide for 












Syllabus of the Ninth-Grade Students  




Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 
Nama Sekolah : SMP Negeri 1 SIAK HULU 
Kelas / Semester : IX / I (Ganjil) 
Tahun Pelajaran : 2019/2020 
 
KI 3  : Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,dan prosedural berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya 
untuk memecahkan masalah. 
 
KI 4  : Mengolah, menalar, dan menyaji, dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari 






Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran 
3.1 Menerapkan struktur teks dan 
unsur kebahasaan untuk 
melaksanakan fungsi sosial dari 
ungkapan harapan atau doa dan 
ucapan selamat atas suatu 
kebahagiaan dan prestasi, serta 
responnya, sesuai dengan 
konteks penggunaannya. 
4.1    Menyusun teks lisan dan tulis 
sederhana untuk mengucapkan 
dan merespon ungkapan harapan 
atau doa dan ucapan selamat atas 
suatu kebahagiaan dan prestasi, 
dengan memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan yang benar dan 
sesuai konteks 
Teks lisan dan tulis untuk 
mengucapkan (a) harapan atau doa dan 
(b) ucapan selamat atas suatu 
kebahagiaan dan prestasi, serta 
responnya 
Masing-masing diajarkan secara 
terpisah 
Fungsi sosial 
Menjaga hubungan interpersonal 
dengan guru dan teman 
Struktur teks  
(ungkapan hafalan, tidak perlu 
dijelaskan tata bahasanya) 
a. I hope everything is fine. I hope 
so., dan semacamnya. 
b. I got the first price of Speech 
Contest. Congratulations. I’m 
happy for you. You did it well. 
Thanks., dan semacamnya. 
Masing-masing menggunakan prosedur 
yang sama 
Mengamati 
 Terbiasa atau sering mendengar dan 
menyaksikan guru dan warga sekolah 
lain mengucapkan (a) harapan atau doa 
dan (b) ucapan selamat atas suatu 
kebahagiaan dan prestasi, serta 
responnya dalam bahasa Inggris, bahasa 
Indonesia, dan bahasa lain 
(keteladanan), dengan unsur kebahasaan 
yang dapat menjaga hubungan 
interpersonal. 
 Mencontoh keteladanan tersebut dengan 
mengucapkan (a) harapan atau doa dan 
(b) ucapan selamat atas suatu 
kebahagiaan dan prestasi serta 
meresponnya, dalam bahasa Inggris dan 
bahasa lainnya, dengan unsur 
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Unsur kebahasaan 
(1) Kosa kata: hope, so, 
Congratulations! happy for you. 
(2) Tata bahasa: will, can 
(3) Penggunaan nominal singular dan 
plural secara tepat, dengan atau 
tanpa a, the, this, those, my, their, 
dsb secara tepat dalam frasa 
nominal   
(4) Ucapan, tekanan kata, intonasi,  
(5) Ejaan dan tanda baca 
(6) Tulisan tangan. 
Topik 
Berbagai hal terkait dengan interaksi 
antara guru dan siswa selama proses 
pembelajaran, di dalam maupun di 
luar kelas, dengan memberikan 




Dengan bimbingan dan arahan guru, 
menanyakan dan mempertanyakan antara 
lain tentang perbedaan antara ungkapan (a) 
harapan atau doa dan (b) ucapan selamat 
atas suatu kebahagiaan dan prestasi, serta 
responnya, dalam bahasa Inggris dengan 
yang ada dalam bahasa Indonesia, 
kemungkinan menggunakan ungkapan lain, 
akibat jika tidak melakukan, dsb. 
 
Mengumpulkan Informasi 
 Mendengarkan dan menyaksikan banyak 
contoh interaksi dengan mengucapkan 
(a) harapan atau doa dan (b) ucapan 
selamat atas suatu kebahagiaan dan 
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keteladanan tentang perilaku santun 
dan peduli.  
 
prestasi serta responnya dalam bahasa 
Inggris dari film, kaset, buku teks, dsb. 
 Menirukan contoh-contoh interaksi 
dengan mengucapkan (a) harapan atau 
doa dan (b) ucapan selamat atas suatu 
kebahagiaan dan prestasi, serta 
responnya dalam bahasa Inggris dengan 
ucapan, tekanan kata, intonasi, dan sikap 
yang benar. 
 Dengan bimbingan dan arahan guru, 
mengidentifikasi ciri-ciri (fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur kebahasaan) 
interaksi mengucapkan (a) harapan atau 
doa dan (b) ucapan selamat atas suatu 
kebahagiaan dan prestasi, serta 
responnya. 
 Secara kolaboratif, berusaha 
menggunakan bahasa Inggris untuk 
mengucapkan (a) harapan atau doa dan 
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(b) ucapan selamat atas suatu 
kebahagiaan dan prestasi, serta 
responnya dalam konteks pembelajaran, 




 Membandingkan ungkapan (a) harapan 
atau doa dan (b) ucapan selamat atas 
suatu kebahagiaan dan prestasi, serta 
responnya yang telah dikumpulkan dari 
berbagai sumber tersebut di atas. 
 Membandingkan ungkapan (a) harapan 
atau doa dan (b) ucapan selamat atas 
suatu kebahagiaan dan prestasi, serta 
responnya yang telah dipelajari  tersebut 
di atas dengan yang ada di sumber-
sumber lain, atau dengan yang 
digunakan dalam bahasa lain.  
Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran 
 Memperoleh balikan (feedback) dari 
guru dan teman tentang fungsi sosial dan 
unsur kebahasaan yang digunakan. 
 
Mengomunikasikan 
 Menggunakan bahasa Inggris setiap kali 
muncul kesempatan untuk mengucapkan 
(a) harapan atau doa dan (b) ucapan 
selamat atas suatu kebahagiaan dan 
prestasi, serta responnya, di dalam dan 
di luar kelas, dengan unsur kebahasaan 
yang dapat menjaga hubungan 
interpersonal.  
 Berupaya berbicara secara lancar dengan 
ucapan, tekanan kata, intonasi yang 
benar dan menulis dengan ejaan dan 
tanda baca yang benar, serta tulisan yang 
jelas dan rapi. 
 
Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran 
 Membicarakan permasalahan yang 
dialami dalam menggunakan bahasa 
Inggris untuk mengucapkan (a) harapan 
atau doa dan (b) ucapan selamat atas 
suatu kebahagiaan dan prestasi, serta 
responnya dan menuliskannya dalam 
jurnal belajar sederhana dalam bahasa 
Indonesia. 
3.2 Menerapkan struktur teks dan 
unsur kebahasaan untuk 
melaksanakan fungsi sosial dari 
ungkapan persetujuan, serta 
responnya, sesuai dengan 
konteks penggunaannya. 
4.2   Menyusun teks lisan  dan tulis 
sederhana untuk mengucapkan 
dan merespons ungkapan 
persetujuan, dengan 
memperhatikan fungsi sosial, 
Teks lisan dan tulis untuk menyatakan 
dan menanyakan persetujuan, serta 
responnya 
Fungsi sosial  
Menghargai, memberikan kritik, 
menjaga hubungan interpersonal, 
dsb. 
Struktur teks 
What if we hold a story telling 
competition next year? That’s a good 
idea. I gree with you.; We have to 
work hard for our wall magazine. Yes, 
Mengamati 
 Terbiasa atau sering mendengar dan 
menyaksikan guru dan warga sekolah 
lain menyatakan dan menanyakan 
persetujuan, dalam bahasa Inggris, 
dengan unsur kebahasaan yang sesuai 
dengan fungsi sosialnya. 
 Mencontoh kebiasaan tersebut dengan 
menyatakan dan menanyakan 
persetujuan, dalam bahasa Inggris,  
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struktur teks, dan unsur 
kebahasaan yang benar dan 
sesuai konteks. 
 
I agree.; We need to buy a new 
rubbish bin. I don’t think so. This one 
is still okay., dan semacamnya. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kata  tanya What if...? How if ...? 
(2) Kata kerja agree, think, so. 
(3) Penggunaan nominal singular 
dan plural secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, those, my, 
their, dsb secara tepat dalam 
frasa nominal  
(4) Ucapan, tekanan kata, intonasi,  
(5) Ejaan dan tanda baca 
(6) Tulisan tangan. 
Topik 
Kegiatan dan tindakan di sekolah, 
rumah, dan sekitarnya dan yang 
relevan dengan kehidupan siswa 
sebagai pelajar dan remaja, dengan 
dengan unsur kebahasaan yang sesuai 
dengan fungsi sosialnya. 
 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, 
menanyakan dan mempertanyakan antara 
lain tentang perbedaan antara cara 
menyatakan dan menanyakan persetujuan, 
dalam bahasa Inggris dengan yang ada 
dalam bahasa Indonesia, kemungkinan 
menggunakan ungkapan lain, akibat jika 




 Mendengarkan dan menyaksikan banyak 
contoh interaksi dengan menyatakan dan 
menanyakan persetujuan dalam bahasa 
Inggris dari film, kaset, buku teks, dsb. 
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memberikan keteladanan tentang 
perilaku perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, dan bertanggung jawab. 
 
 Menirukan contoh-contoh interaksi 
dengan menyatakan dan menanyakan 
persetujuan dalam bahasa Inggris 
dengan ucapan, tekanan kata, intonasi, 
dan sikap yang benar. 
 Dengan bimbingan dan arahan guru, 
mengidentifikasi ciri-ciri (fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur kebahasaan) 
interaksi menyatakan dan menanyakan 
persetujuan. 
 Secara kolaboratif, berusaha 
menggunakan bahasa Inggris untuk 
menyatakan dan menanyakan 
persetujuan dalam konteks 
pembelajaran, simulasi, role-play, dan 
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 Membandingkan ungkapan menyatakan 
dan menanyakan persetujuan yang telah 
dikumpulkan dari berbagai sumber 
tersebut di atas. 
 Membandingkan ungkapan menyatakan 
dan menanyakan persetujuan yang telah 
dipelajari  tersebut di atas dengan yang 
ada di sumber-sumber lain, atau dengan 
yang digunakan dalam bahasa lain.  
 Memperoleh balikan (feedback) dari 
guru dan teman tentang fungsi sosial dan 
unsur kebahasaan yang digunakan. 
 
Mengomunikasikan 
 Menggunakan bahasa Inggris setiap kali 
muncul kesempatan untuk menyatakan 
dan menanyakan persetujuan, di dalam 
dan di luar kelas, dengan unsur  
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kebahasaan yang sesuai dengan fungsi 
sosialnya.  
 Berupaya berbicara secara lancar dengan 
ucapan, tekanan kata, intonasi yang 
benar dan menulis dengan ejaan dan 
tanda baca yang benar, serta tulisan yang 
jelas dan rapi. 
 Membicarakan permasalahan yang 
dialami dalam menggunakan bahasa 
Inggris untuk menyatakan dan 
menanyakan persetujuan dan 
menuliskannya dalam jurnal belajar 
sederhana dalam bahasa Indonesia. 
3.3 Menerapkan struktur teks dan 
unsur kebahasaan untuk 
melaksanakan fungsi sosial 
menyatakan dan menanyakan 
tentang keharusan dan himbauan 
melakukan suatu 
Teks lisan dan tulis menyatakan dan 
menanyakan tentang (a) keharusan 
dan (b) himbauan melakukan suatu 
tindakan 
Masing-masing diajarkan secara 
terpisah 




 Terbiasa atau sering mendengar dan 
menyaksikan guru dan warga sekolah 
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tindakan/kegiatan, sesuai dengan 
konteks penggunaannya.  
4.3   Menyusun teks lisan dan tulis 
untuk menyatakan dan 
menanyakan tentang keharusan 
dan himbauan melakukan suatu 
tindakan, dengan memperhatikan 
fungsi sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan yang benar 




Fungsi sosial  
Menyarankan, mengingatkan, 
menyampaikan himbauan, mentaati 
aturan, dsb. 
Struktur teks 
We should keep the classroom clean 
and tidy. Why don’t you join the 
Scout? It’s very useful. Let’s start our 
wall magazine. You can put your 
short stories there.,  dan 
semacamnya. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kata kerja bantu modal should 
(2) Ungkapan ajakan: let’s, why 
don’t you/we 
(3) Penggunaan nominal singular 
dan plural secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, those, my, 
their, dsb secara tepat dalam 
frasa nominal  
lain menyatakan dan menanyakan (a) 
keharusan dan (b) himbauan melakukan 
suatu tindakan, dalam bahasa Inggris, 
dengan unsur kebahasaan yang sesuai 
dengan fungsi sosialnya. 
 Mencontoh kebiasaan tersebut dengan 
menyatakan dan menanyakan (a) 
keharusan dan (b) himbauan melakukan 
suatu tindakan, dalam bahasa Inggris, 
dengan unsur kebahasaan yang sesuai 
dengan fungsi sosialnya. 
 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, 
menanyakan dan mempertanyakan antara 
lain tentang perbedaan antara cara 
menyatakan dan menanyakan (a) keharusan 
dan (b) himbauan, dalam bahasa Inggris 
dengan yang ada dalam bahasa Indonesia, 
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(4) Ucapan, tekanan kata, intonasi,  
(5) Ejaan dan tanda baca 
(6) Tulisan tangan. 
Topik 
Kegiatan dan tindakan di sekolah, 
rumah, dan sekitarnya dan yang 
relevan dengan kehidupan siswa 
sebagai pelajar dan remaja, dengan 
memberikan keteladanan tentang 
perilaku perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, dan bertanggung jawab. 
 
kemungkinan menggunakan ungkapan lain, 




 Mendengarkan dan menyaksikan banyak 
contoh interaksi dengan menyatakan dan 
menanyakan (a) keharusan dan (b) 
himbauan dalam bahasa Inggris dari 
film, kaset, buku teks, dsb. 
 Menirukan contoh-contoh interaksi 
dengan menyatakan dan menanyakan (a) 
keharusan dan (b) himbauan dalam 
bahasa Inggris dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi, dan sikap yang benar. 
 Dengan bimbingan dan arahan guru, 
siswa mengidentifikasi ciri-ciri (fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan) interaksi menyatakan dan 
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menanyakan (a) keharusan dan (b) 
himbauan. 
 Secara kolaboratif, berusaha 
menggunakan bahasa Inggris untuk 
menyatakan dan menanyakan (a) 
keharusan dan (b) himbauan dalam 
konteks pembelajaran, simulasi, role-




 Membandingkan ungkapan menyatakan 
dan menanyakan (a) keharusan dan (b) 
himbauan yang telah dikumpulkan dari 
berbagai sumber tersebut di atas. 
 Membandingkan ungkapan menyatakan 
dan menanyakan (a) keharusan dan (b) 
himbauan yang telah dipelajari  tersebut 
di atas dengan yang ada di sumber-
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sumber lain, atau dengan yang 
digunakan dalam bahasa lain.  
 Memperoleh balikan (feedback) dari 
guru dan teman tentang fungsi sosial dan 
unsur kebahasaan yang digunakan. 
 
Mengomunikasikan 
 Menggunakan bahasa Inggris setiap kali 
muncul kesempatan untuk menyatakan 
dan menanyakan (a) keharusan dan (b) 
himbauan, di dalam dan di luar kelas, 
dengan unsur kebahasaan yang sesuai 
dengan fungsi sosialnya.  
 Berupaya berbicara secara lancar dengan 
ucapan, tekanan kata, intonasi yang 
benar dan menulis dengan ejaan dan 
tanda baca yang benar, serta tulisan yang 
jelas dan rapi. 
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 Membicarakan permasalahan yang 
dialami dalam menggunakan bahasa 
Inggris untuk menyatakan dan 
menanyakan (a) keharusan dan (b) 
himbauan dan menuliskannya dalam 
jurnal belajar sederhana dalam bahasa 
Indonesia. 
3.4 Menerapkan struktur teks dan 
unsur kebahasaan untuk 
melaksanakan fungsi sosial 
menyatakan dan menanyakan 
tentang maksud dan tujuan 
melakukan suatu tindakan 
/kegiatan, sesuai dengan konteks 
penggunaannya.  
4.4   Menyusun teks lisan dan tulis 
untuk menyatakan dan 
menanyakan tentang maksud dan 
tujuan melakukan suatu 
Teks lisan dan tulis menyatakan dan 
menanyakan maksud dan tujuan 
melakukan suatu tindakan/kegiatan 
Fungsi sosial  
Menyatakan rencana, menyarankan, 
dsb. 
Struktur teks 
Why did you speak that loudly? So 
that everybody could hear me. What 
are you here for? To improve my 
English, of course. You need to work 
harder in order to get an A in Math., 
Mengamati 
 Terbiasa atau sering mendengar dan 
menyaksikan guru dan warga sekolah 
lain menyatakan dan menanyakan 
maksud dan tujuan melakukan suatu 
tindakan, dalam bahasa Inggris, dengan 
unsur kebahasaan yang sesuai dengan 
fungsi sosialnya. 
 Mencontoh kebiasaan tersebut dengan 
menyatakan dan menanyakan maksud 
dan tujuan melakukan suatu tindakan, 
dalam bahasa Inggris, dengan unsur 
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tindakan/kegiatan, dengan 
memperhatikan fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 





We have to hurry up, so that we will 
not miss the 7 o’clock train., dan 
semacamnya. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kata yang menyatakan maksud 
dan tujuan: to, in order to, so 
that 
(2) Kata tanya: Why?, What for? 
(3) Kosa kata: kata benda, kata kerja, 
dan kata sifat yang terkait 
dengan orang, binatang, benda di 
kelas, sekolah, rumah, dan 
sekitarnya 
(4) Penggunaan nominal singular 
dan plural secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, those, my, 
their, dsb secara tepat dalam 
frasa nominal  
(5) Ucapan, tekanan kata, intonasi,  




Dengan bimbingan dan arahan guru, 
menanyakan dan mempertanyakan antara 
lain tentang perbedaan antara cara 
menyatakan dan menanyakan maksud dan 
tujuan melakukan suatu tindakan, dalam 
bahasa Inggris dengan yang ada dalam 
bahasa Indonesia, kemungkinan 
menggunakan ungkapan lain, akibat jika 
tidak melakukan, dsb. 
 
Mengumpulkan Informasi 
 Mendengarkan dan menyaksikan banyak 
contoh interaksi dengan menyatakan dan 
menanyakan maksud dan tujuan  
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(6) Ejaan dan tanda baca 
(7) Tulisan tangan. 
Topik 
Tindakan, kejadian, keadaan, di 
kelas, sekolah, rumah, dan 
sekitarnya, dengan memberikan 
keteladanan tentang perilaku perilaku 
jujur, disiplin, percaya diri, dan 
bertanggung jawab. 
 
melakukan suatu tindakan dalam bahasa 
Inggris dari film, kaset, buku teks, dsb. 
 Menirukan contoh-contoh interaksi 
dengan menyatakan dan menanyakan 
maksud dan tujuan melakukan suatu 
tindakan dalam bahasa Inggris dengan 
ucapan, tekanan kata, intonasi, dan sikap 
yang benar. 
 Dengan bimbingan dan arahan guru, 
mengidentifikasi ciri-ciri (fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur kebahasaan) 
interaksi menyatakan dan menanyakan 
maksud dan tujuan melakukan suatu 
tindakan. 
 Secara kolaboratif, berusaha 
menggunakan bahasa Inggris untuk 
menyatakan dan menanyakan maksud 
dan tujuan melakukan suatu tindakan 
dalam konteks pembelajaran, simulasi, 
Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran 
role-play, dan kegiatan lain yang 
terstruktur. 
Menalar/Mengasosiasi 
 Membandingkan ungkapan menyatakan 
dan menanyakan maksud dan tujuan 
melakukan suatu tindakan yang telah 
dikumpulkan dari berbagai sumber 
tersebut di atas. 
 Membandingkan ungkapan menyatakan 
dan menanyakan maksud dan tujuan 
melakukan suatu tindakan yang telah 
dipelajari  tersebut di atas dengan yang 
ada di sumber-sumber lain, atau dengan 
yang digunakan dalam bahasa lain.  
 Memperoleh balikan (feedback) dari 
guru dan teman tentang fungsi sosial dan 
unsur kebahasaan yang digunakan. 
 
Mengomunikasikan 
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 Menggunakan bahasa Inggris setiap kali 
muncul kesempatan untuk menyatakan 
dan menanyakan maksud dan tujuan 
melakukan suatu tindakan, di dalam dan 
di luar kelas, dengan unsur kebahasaan 
yang sesuai dengan fungsi sosialnya.  
 Berupaya berbicara secara lancar dengan 
ucapan, tekanan kata, intonasi yang 
benar dan menulis dengan ejaan dan 
tanda baca yang benar, serta tulisan yang 
jelas dan rapi. 
 Membicarakan permasalahan yang 
dialami dalam menggunakan bahasa 
Inggris untuk menyatakan dan 
menanyakan maksud dan tujuan 
melakukan suatu tindakan dan 
menuliskannya dalam jurnal belajar 
sederhana dalam bahasa Indonesia. 
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3.5 Menerapkan struktur teks dan 
unsur kebahasaan untuk 
melaksanakan fungsi sosial 
menyuruh dan melarang 
melakukan suatu tindakan/ 
kegiatan, sesuai dengan konteks 
penggunaannya  
4.5   Menyusun teks lisan dan tulis 
untuk menyatakan dan 
menanyakan tentang suruhan dan 
larangan melakukan suatu 
tindakan/kegiatan, dengan 
memperhatikan fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan yang benar dan 
sesuai konteks. 
 
Teks lisan dan tulis menyuruh dan 
melarang melakukan suatu tindakan/ 
kegiatan serta responnya 
Fungsi sosial  
Mengingatkan, mentaati aturan, 
menyarankan, dsb. 
Struktur teks 
Do we have to bring a plant for our 
school yard? Keep away from the 
animals. They are wild. You must not 
borrow more than three books at a 
time. You should get up early and 
have more exercise. Don’t rely on 
your mum. Do it yourself., dan 
semacamnya. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kata kerja bantu modal should, 
must not, have to 
 
Mengamati 
 Terbiasa atau sering mendengar dan 
menyaksikan guru dan warga sekolah 
lain menyuruh dan melarang melakukan 
suatu tindakan/kegiatan serta responnya, 
dalam bahasa Inggris, dengan unsur 
kebahasaan yang sesuai dengan fungsi 
sosialnya. 
 Mencontoh kebiasaan tersebut dengan 
menyuruh dan melarang melakukan 
suatu tindakan/kegiatan serta responnya, 
dalam bahasa Inggris, dengan unsur 




Dengan bimbingan dan arahan guru, 
menanyakan dan mempertanyakan antara 
lain tentang perbedaan antara cara 
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(2) Tata bahasa: kalimat imperatif 
positive, kalimat imperatif 
negatif 
(3) Penggunaan nominal singular 
dan plural secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, those, my, 
their, dsb secara tepat dalam 
frasa nominal  
(4) Ucapan, tekanan kata, intonasi,  
(5) Ejaan dan tanda baca 
(6) Tulisan tangan. 
Topik 
Kegiatan dan tindakan di sekolah, 
rumah, dan sekitarnya dan yang 
relevan dengan kehidupan siswa 
sebagai pelajar dan remaja, dengan 
memberikan keteladanan tentang 
perilaku perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, dan bertanggung jawab. 
menyuruh dan melarang melakukan suatu 
tindakan/kegiatan serta responnya, dalam 
bahasa Inggris dengan yang ada dalam 
bahasa Indonesia, kemungkinan 
menggunakan ungkapan lain, akibat jika 
tidak melakukan, dsb. 
 
Mengumpulkan Informasi 
 Mendengarkan dan menyaksikan banyak 
contoh interaksi dengan menyuruh dan 
melarang melakukan suatu 
tindakan/kegiatan serta responnya dalam 
bahasa Inggris dari film, kaset, buku 
teks, dsb. 
 Menirukan contoh-contoh interaksi 
dengan menyuruh dan melarang 
melakukan suatu tindakan/kegiatan serta 
responnya dalam bahasa Inggris dengan  
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 ucapan, tekanan kata, intonasi, dan sikap 
yang benar. 
 Dengan bimbingan dan arahan guru, 
mengidentifikasi ciri-ciri (fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur kebahasaan) 
interaksi menyuruh dan melarang 
melakukan suatu tindakan/kegiatan serta 
responnya. 
 Secara kolaboratif, berusaha 
menggunakan bahasa Inggris untuk 
menyuruh dan melarang melakukan 
suatu tindakan/kegiatan serta responnya 
dalam konteks pembelajaran, simulasi, 




 Membandingkan ungkapan menyuruh 
dan melarang melakukan suatu 
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tindakan/kegiatan serta responnya yang 
telah dikumpulkan dari berbagai sumber 
tersebut di atas. 
 Membandingkan ungkapan menyuruh 
dan melarang melakukan suatu 
tindakan/kegiatan serta responnya yang 
telah dipelajari  tersebut di atas dengan 
yang ada di sumber-sumber lain, atau 
dengan yang digunakan dalam bahasa 
lain.  
 Memperoleh balikan (feedback) dari 
guru dan teman tentang fungsi sosial dan 
unsur kebahasaan yang digunakan. 
 
Mengomunikasikan 
 Menggunakan bahasa Inggris setiap kali 
muncul kesempatan untuk menyuruh 
dan melarang melakukan suatu 
tindakan/kegiatan serta responnya, di 
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dalam dan di luar kelas, dengan unsur 
kebahasaan yang sesuai dengan fungsi 
sosialnya.  
 Berupaya berbicara secara lancar dengan 
ucapan, tekanan kata, intonasi yang 
benar dan menulis dengan ejaan dan 
tanda baca yang benar, serta tulisan yang 
jelas dan rapi. 
 Membicarakan permasalahan yang 
dialami dalam menggunakan bahasa 
Inggris untuk menyuruh dan melarang 
melakukan suatu tindakan/kegiatan serta 
responnya dan menuliskannya dalam 
jurnal belajar sederhana dalam bahasa 
Indonesia. 
3.6 Menerapkan struktur teks dan 
unsur kebahasaan untuk 
melaksanakan fungsi sosial dari 
teks label obat/makanan/ 
Teks tulis label obat/makanan/ 
minuman 
Fungsi sosial  
 
Mengamati 
 Mencari benda-benda di sekolah, rumah, 
dan sekitarnya di mana terdapat label 
obat /makanan /minuman, pendek dan 
Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran 
minuman, sesuai dengan konteks 
penggunaannya.  
 
4.6.   Menangkap makna label obat 
/makanan /minuman, sangat 
pendek dan sederhana. 
 
Tindakan dilaksanakan sesuai yang 
disarankan atau seharusnya. 
Struktur text 
a. Menyebutkan obat/makanan/ 
minuman yang diberi label. 
b. Menyebutkan informasi rinci yang 
diberikan dalam label. 
Unsur kebahasaan 
(1) Ungkapan dan kosa kata yang 
lazim pada setiap jenis produk 
dari sumber-sumber otentik. 
(2) Tata bahasa: Kalimat imperatif 
positif, kalimat imperatif negatif, 
kalimat deklaratif 
(3) Penggunaan kata bantu modal 
yang lazim 
(4) Penggunaan nominal singular 
dan plural secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, those, my, 
sederhana, termasuk yang menggunakan 
bahasa Indonesia. Jika memungkinkan 
memfoto setiap yang dilihat tersebut. 
 Mengumpulkan gambar dan foto 
berbagai benda di mana terdapat label 
obat/makanan/minuman, pendek dan 
sederhana, dari berbagai sumber 
termasuk internet, film, koran, majalah, 
buku teks, dsb. 
 Memberikan komentar dan 
pandangannya tentang fungsi label 
obat/makanan/minuman, pendek dan 
sederhana, ketepatan unsur 
kebahasaannya, format, tampilan, dsb. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, 
menanyakan dan mempertanyakan antara 
lain tentang perbedaan dalam hal fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, 
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their, dsb secara tepat dalam 
frasa nominal  
(5) Ucapan, tekanan kata, intonasi 
(6) Ejaan dan tanda baca 
(7) Tulisan tangan 
Topik Obat, makanan, minuman yang 
lazim atau terkait dengan hidup siswa 
di sekolah, rumah, dan masyarakat, 
dengan memberikan keteladanan 
tentang perilaku perilaku jujur, 
disiplin, percaya diri, kerjasama dan 
bertanggung jawab 
Multimedia: 
Layout dan dekorasi yang membuat 
tampilan teks lebih menarik. 
 
antara label obat/makanan/minuman, 
pendek dan sederhana, dalam bahasa 
Inggris dengan yang ada dalam bahasa 
Indonesia, kemungkinan menggunakan 
ungkapan lain, akibat jika tidak ada, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Membaca rujukan dari berbagai sumber, 
termasuk buku teks, untuk mengetahui 
fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari label 
obat/makanan/minuman. 
 Membaca secara lebih cermat semua 
label obat/makanan/minuman, pendek 
dan sederhana yang telah terkumpul 
dalam bentuk gambar dan foto tersebut 
di atas, untuk memberikan komentar dan 
pandangannya tentang fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur kebahasaannya. 
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Menalar/Mengasosiasi 
 Membandingkan fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur kebahasaan dari berbagai 
label obat/makanan/minuman, pendek 
dan sederhana yang telah dikumpulkan 
dari berbagai sumber tersebut di atas. 
 Membandingkan fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur kebahasaan dari berbagai 
label obat/makanan/minuman, pendek 
dan sederhana yang telah dipelajari  
tersebut di atas dengan yang ada di 
sumber-sumber lain, atau dengan yang 
digunakan dalam bahasa lain.  
 Memperoleh balikan (feedback) dari 




 Mempelajari lebih banyak label 
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obat/makanan/minuman, pendek dan 
sederhana dalam bahasa Inggris untuk 
memberikan komentar dan 
pandangannya tentang fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur kebahasaannya. 
 Berupaya berbicara secara lancar dengan 
ucapan, tekanan kata, intonasi yang 
benar dan menulis dengan ejaan dan 
tanda baca yang benar, serta tulisan yang 
jelas dan rapi. 
 Membicarakan permasalahan yang 
dialami dalam memahami label 
obat/makanan/minuman, pendek dan 
sederhana dan menuliskannya dalam 
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3.7 Menerapkan struktur teks dan 
unsur kebahasaan untuk 
melaksanakan fungsi sosial teks 
prosedur dengan menyatakan 
dan menanyakan tentang resep 
dan manual, pendek dan 
sederhana, sesuai dengan 
konteks penggunaannya.  
4.7   Menangkap makna teks prosedur, 
lisan dan tulis, berbentuk resep 
dan manual, pendek dan 
sederhana. 
4.8   Menyusun teks prosedur, lisan 
dan tulis, pendek dan sederhana, 
berbentuk resep dan manual, 
dengan memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan yang benar dan 
sesuai konteks. 
Teks lisan dan tulis teks  prosedur 
berbentuk (a) resep dan (b) manual 
pendek dan sederhana 
Masing-masing diajarkan secara 
terpisah 
Fungsi sosial  
Mencapai hasil terbaik secara efisien, 
menghindari kecelakaan, kerusakan, 
pemborosan, dsb. 
Struktur text 
(gagasan utama dan informasi rinci) 
Ungkapan baku yang digunakan 
dalam (a) resep dan (b) manual, dari 
sumber-sumber otentik. 
a. Menyebutkan tujuan 
b. Menyebutkan bahan dan/atau 
peralatan (jika diperlukan, 
opsional)  
 
Masing-masing menggunakan prosedur 
yang sama 
Mengamati 
 Menyalin dengan tulisan tangan yang 
rapi beberapa (a) resep dan (b) manual 
pendek dan sederhana dari beberapa 
sumber, dengan menggunakan ejaan dan 
tanda baca dengan benar. 
 Membaca dan mendengarkan teks-teks 
tersebut untuk memahami isi pesannya. 
 Dengan bimbingan guru, 
mengidentifikasi ciri-ciri (fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur kebahasaan) dari 
setiap teks tersebut. 
 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, 
menanyakan dan mempertanyakan antara 
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 c. Menyebutkan serangkaian langkah 
kerja secara urut dan runtut untuk 
mencapai tujuan 
Unsur kebahasaan 
(1) Tata bahasa: kalimat imperatif, 
negatif dan positif 
(2) Ungkapan dan kosa kata yang 
lazim digunakan dalam (a) resep 
dan (b) manual 
(3) Penggunaan nominal singular 
dan plural secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, those, my, 
their, dsb secara tepat dalam 
frasa nominal  
(4) Ucapan, tekanan kata, intonasi 
(5) Ejaan dan tanda baca 
(6) Tulisan tangan 
Topik 
 
lain tentang perbedaan dalam hal fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, 
antara (a) resep dan (b) manual pendek dan 
sederhana, dalam bahasa Inggris dengan 
yang ada dalam bahasa Indonesia, 
kemungkinan menggunakan ungkapan lain, 
akibat jika tidak ada, dsb. 
 
Mengumpulkan Informasi 
 Secara kolaboratif, mencari dan 
mengumpulan beberapa (a) resep dan (b) 
manual pendek dan sederhana dari 
berbagai sumber, termasuk dari internet, 
film, koran, majalah, buku teks, dsb. 
 Membaca rujukan dari berbagai sumber, 
termasuk buku teks, untuk mengetahui 
fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari (a) resep dan (b) 
manual. 
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Makanan, minuman, barang, yang 
lazim atau terkait dengan hidup siswa 
di sekolah, rumah, dan masyarakat, 
dengan memberikan keteladanan 
tentang perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, kerjasama dan 
bertanggung jawab. 
 
 Membaca semua (a) resep dan (b) 
manual pendek dan sederhana yang telah 
terkumpul tsb., secara lebih cermat 
dengan cara mengidentifikasi dan 
menyebutkan: 
- fungsi sosial setiap teks 
- tujuan setiap teks 
- bahan dan/atau peralatan yang 
digunakan 
- serangkaian langkah kerja secara 
urut dan runtut untuk mencapai 
tujuan 
- kosa kata, tata bahasa, ucapan, 




 Membandingkan fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur kebahasaan dari berbagai 
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(a) resep dan (b) manual pendek dan 
sederhana yang telah dikumpulkan dari 
berbagai sumber tersebut di atas. 
 Membandingkan fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur kebahasaan dari berbagai 
(a) resep dan (b) manual pendek dan 
sederhana yang telah dipelajari  tersebut 
di atas dengan yang ada di sumber-
sumber lain, atau dengan yang 
digunakan dalam bahasa lain.  
 Memperoleh balikan (feedback) dari 




 Mempelajari lebih banyak (a) resep dan 
(b) manual pendek dan sederhana dalam 
bahasa Inggris untuk memberikan 
komentar dan pandangannya tentang 
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fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaannya. 
 Berupaya berbicara secara lancar dengan 
ucapan, tekanan kata, intonasi yang 
benar dan menulis dengan ejaan dan 
tanda baca yang benar, serta tulisan yang 
jelas dan rapi. 
 Membicarakan permasalahan yang 
dialami dalam memahami (a) resep dan 
(b) manual pendek dan sederhana dan 
menuliskannya dalam jurnal belajar 
sederhana dalam bahasa Indonesia. 
3.8 Menerapkan struktur teks dan 
unsur kebahasaan untuk 
melaksanakan fungsi sosial 
menyatakan dan menanyakan 
tentang 
tindakan/kegiatan/kejadian yang 
sedang dilakukan/terjadi pada 
Teks lisan dan tulis untuk menyatakan 
dan menanyakan tentang tindakan/ 
kegiatan/ kejadian yang sedang 
dilakukan/ terjadi pada saat ini, waktu 
lampau, dan waktu yang akan datang 
Fungsi sosial  
 
Mengamati 
 Terbiasa atau sering mendengar dan 
menyaksikan guru dan warga sekolah 
lain menyatakan dan menanyakan 
tindakan/kegiatan/kejadian yang sedang 
dilakukan/terjadi pada saat ini, waktu 
lampau, dan waktu yang akan datang 
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saat ini, waktu lampau, dan 
waktu yang akan datang, sesuai 
dengan konteks penggunaannya.  
 
4.9    Menyusun teks lisan dan tulis 
untuk menyatakan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kegiatan/kejadian yang 
sedang dilakukan/terjadi pada 
saat ini, waktu lampau, dan 
waktu yang akan datang, dengan 
memperhatikan fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 






The children didn’t play outside all 
day today because it was raining 
hard. You didn’t help your mum 
yesterday because you said you were 
doing your homework. Now you 
don’t want to help her because you 
are doing your homework again. Is 
that just an excuse? You should be 
helping her now! It may raining 
soon, so bring your umbrella with 
you., dan semacamnya. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kata kerja dalam Present 
Continuous Tense, Past 
Continuous Tense  
 
dalam bahasa Inggris, secara 
terintegrasi, dengan unsur kebahasaan 
yang sesuai dengan fungsi sosialnya. 
 Mencontoh kebiasaan menyatakan dan 
menanyakan tindakan/kegiatan/kejadian 
yang sedang dilakukan/terjadi pada saat 
ini, waktu lampau, dan waktu yang akan 
datang dalam bahasa Inggris, secara 
terintegrasi, dengan unsur kebahasaan 
yang sesuai dengan fungsi sosialnya. 
 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, 
menanyakan dan mempertanyakan lagi 
tentang masing-masing cara menyatakan 
dan menanyakan 
tindakan/kegiatan/kejadian yang sedang 
dilakukan/terjadi pada saat ini, waktu 
lampau, dan waktu yang akan datang, dsb. 
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(2) Kata kerja dalam Continuous 
Tense dengan will, may, should 
(3) Penggunaan nominal singular 
dan plural secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, those, my, 
their, dsb secara tepat dalam 
frasa nominal  
(4) Ucapan, tekanan kata, intonasi,  
(5) Ejaan dan tanda baca 
(6) Tulisan tangan. 
Topik 
Kegiatan, tindakan, kejadian yang 
terjadi di masa lalu, saat ini, dan yang 
akan datang di sekolah, rumah, dan 
sekitarnya dan yang relevan dengan 
kehidupan siswa sebagai pelajar dan 
remaja, dengan memberikan 




 Mendengarkan dan menyaksikan banyak 
contoh interaksi dengan menyatakan dan 
menanyakan tindakan/kegiatan/kejadian 
yang sedang dilakukan/terjadi pada saat 
ini, waktu lampau, dan waktu yang akan 
datang secara terintegrasi dalam bahasa 
Inggris dari film, kaset, buku teks, dsb. 
 Menirukan contoh-contoh interaksi 
dengan menyatakan dan menanyakan 
tindakan/kegiatan/kejadian yang sedang 
dilakukan/terjadi pada saat ini, waktu 
lampau, dan waktu yang akan datang 
secara terintegrasi dalam bahasa Inggris 
dengan ucapan, tekanan kata, intonasi, 
dan sikap yang benar. 
 Dengan bimbingan dan arahan guru, 
mengidentifikasi ciri-ciri (fungsi sosial, 
Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran 
jujur, disiplin, percaya diri, 
kerjasama, dan bertanggung jawab. 
 
struktur teks, dan unsur kebahasaan) 
interaksi menyatakan dan menanyakan 
tindakan/kegiatan/kejadian yang sedang 
dilakukan/terjadi pada saat ini, waktu 
lampau, dan waktu yang akan datang. 
 Secara kolaboratif, berusaha 
menggunakan bahasa Inggris untuk 
menyatakan dan menanyakan 
tindakan/kegiatan/kejadian yang sedang 
dilakukan/terjadi pada saat ini, waktu 
lampau, dan waktu yang akan datang 
secara terintegrasi dalam konteks 
pembelajaran, simulasi, role-play, dan 
kegiatan lain yang terstruktur. 
 
Menalar/Mengasosiasi 
 Membandingkan ungkapan menyatakan 
dan menanyakan 
tindakan/kegiatan/kejadian yang sedang 
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dilakukan/terjadi pada saat ini, waktu 
lampau, dan waktu yang akan datang 
secara terintegrasi yang telah 
dikumpulkan dari berbagai sumber 
tersebut di atas. 
 Memperoleh balikan (feedback) dari 
guru dan teman tentang fungsi sosial dan 
unsur kebahasaan yang digunakan. 
 
Mengomunikasikan 
 Menggunakan bahasa Inggris setiap kali 
muncul kesempatan untuk menyatakan 
dan menanyakan 
tindakan/kegiatan/kejadian yang sedang 
dilakukan/terjadi pada saat ini, waktu 
lampau, dan waktu yang akan datang, 
secara terintegrasi di dalam dan di luar 
kelas, dengan unsur kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi sosialnya.  
Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran 
 Berupaya berbicara secara lancar dengan 
ucapan, tekanan kata, intonasi yang 
benar dan menulis dengan ejaan dan 
tanda baca yang benar, serta tulisan yang 
jelas dan rapi. 
 Membicarakan permasalahan yang 
dialami dalam menggunakan bahasa 
Inggris untuk menyatakan dan 
menanyakan tindakan /kegiatan 
/kejadian yang sedang dilakukan/terjadi 
pada saat ini, waktu lampau, dan waktu 
yang akan datang secara terintegrasi dan 
menuliskannya dalam jurnal belajar 
sederhana dalam bahasa Indonesia. 
3.9 Menerapkan struktur teks dan 
unsur kebahasaan untuk 
melaksanakan fungsi sosial 
menyatakan dan menanyakan 
tentang 
Teks lisan dan tulis untuk menyatakan 
dan menanyakan tentang tindakan/ 
kegiatan /kejadian yang sudah/telah 
dilakukan/ terjadi di waktu lampau  
 
Mengamati 
 Tterbiasa atau sering mendengar dan 
menyaksikan guru dan warga sekolah 
lain menyebutkan dan menanyakan 
tindakan/kejadian yang sudah/telah 
Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran 
tindakan/kegiatan/kejadian yang 
sudah/telah dilakukan/terjadi di 
waktu lampau tanpa penyebutan 
waktu terjadinya secara spesifik, 
sesuai dengan konteks 
penggunaannya.  
 
4.10  Menyusun teks lisan dan tulis 
untuk menyatakan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kegiatan/kejadian yang 
sudah/telah dilakukan/terjadi di 
waktu lampau tanpa penyebutan 
waktu terjadinya secara spesifik, 
dengan memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan yang benar dan 
sesuai konteks. 
tanpa penyebutan waktu terjadinya 
secara spesifik 




My grandpa arrived here on Friday. 
So, he has been here for three days. 
In my life tine, I have never seen 
snow. I have known Yuli since I was 
a child. We have swept the classroom 
twice today., dan semacamnya. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kata kerja dalam Present Perfect 
Tense  
(2) Kata penunjuk jangka waktu: 
since, for 
(3) Perbandingan dengan Simple 
Past tense 
dilakukan/terjadi di waktu lampau tanpa 
penyebutan waktu terjadinya secara 
spesifik, dalam bahasa Inggris, dengan 
unsur kebahasaan yang sesuai dengan 
fungsi sosialnya. 
 Mencontoh kebiasaan tersebut dengan 
menyebutkan dan menanyakan 
tindakan/kejadian yang sudah/telah 
dilakukan/terjadi di waktu lampau tanpa 
penyebutan waktu terjadinya secara 
spesifik, dalam bahasa Inggris, dengan 




Dengan bimbingan dan arahan guru, 
menanyakan dan mempertanyakan antara 
lain tentang perbedaan antara cara 
menyebutkan dan menanyakan 
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 (4) Penggunaan nominal singular 
dan plural secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, those, my, 
their, dsb secara tepat dalam 
frasa nominal  
(5) Ucapan, tekanan kata, intonasi,  
(6) Ejaan dan tanda baca 
(7) Tulisan tangan. 
Topik 
Kegiatan, tindakan, kejadian yang 
telah dan belum dilakukan di 
sekolah, rumah, dan sekitarnya yang 
relevan dengan kehidupan siswa 
sebagai pelajar dan remaja, dengan 
memberikan keteladanan tentang 
perilaku perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, kerjasama, dan 
bertanggung jawab. 
tindakan/kejadian yang sudah/telah 
dilakukan/terjadi di waktu lampau tanpa 
penyebutan waktu terjadinya secara 
spesifik, dalam bahasa Inggris dengan 
yang ada dalam bahasa Indonesia, 
kemungkinan menggunakan ungkapan 





 Mendengarkan dan menyaksikan banyak 
contoh interaksi dengan menyebutkan 
dan menanyakan tindakan/kejadian yang 
sudah/telah dilakukan/terjadi di waktu 
lampau tanpa penyebutan waktu 
terjadinya secara spesifik dalam bahasa 
Inggris dari film, kaset, buku teks, dsb. 
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  Menirukan contoh-contoh interaksi 
dengan menyebutkan dan menanyakan 
tindakan/kejadian yang sudah/telah 
dilakukan/terjadi di waktu lampau tanpa 
penyebutan waktu terjadinya secara 
spesifik dalam bahasa Inggris dengan 
ucapan, tekanan kata, intonasi, dan sikap 
yang benar. 
 Dengan bimbingan dan arahan guru, 
mengidentifikasi ciri-ciri (fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur kebahasaan) 
interaksi menyebutkan dan menanyakan 
tindakan/kejadian yang sudah/telah 
dilakukan/terjadi di waktu lampau tanpa 
penyebutan waktu terjadinya secara 
spesifik. 
 Secara kolaboratif, berusaha 
menggunakan bahasa Inggris untuk 
menyebutkan dan menanyakan 
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tindakan/kejadian yang sudah/telah 
dilakukan/terjadi di waktu lampau tanpa 
penyebutan waktu terjadinya secara 
spesifik dalam konteks pembelajaran, 




 Membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan menanyakan 
tindakan/kejadian yang sudah/telah 
dilakukan/terjadi di waktu lampau tanpa 
penyebutan waktu terjadinya secara 
spesifik yang telah dikumpulkan dari 
berbagai sumber tersebut di atas. 
 Membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan menanyakan 
tindakan/kejadian yang sudah/telah 
dilakukan/terjadi di waktu lampau tanpa 
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penyebutan waktu terjadinya secara 
spesifik yang telah dipelajari  tersebut di 
atas dengan yang ada di sumber-sumber 
lain, atau dengan yang digunakan dalam 
bahasa lain.  
 Memperoleh balikan (feedback) dari 
guru dan teman tentang fungsi sosial dan 




 Menggunakan bahasa Inggris setiap kali 
muncul kesempatan untuk menyebutkan 
danmenanyakan tindakan/kejadian yang 
sudah/telah dilakukan/terjadi di waktu 
lampau tanpa penyebutan waktu 
terjadinya secara spesifik, di dalam dan 
di luar kelas, dengan unsur kebahasaan 
yang sesuai dengan fungsi sosialnya.  
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 Berupaya berbicara secara lancar dengan 
ucapan, tekanan kata, intonasi yang 
benar dan menulis dengan ejaan dan 
tanda baca yang benar, serta tulisan yang 
jelas dan rapi. 
 Membicarakan permasalahan yang 
dialami dalam menggunakan bahasa 
Inggris untuk menyebutkan dan 
menanyakan tindakan/kejadian yang 
sudah/telah dilakukan/terjadi di waktu 
lampau tanpa penyebutan waktu 
terjadinya secara spesifik dan 
menuliskannya dalam jurnal belajar 
















Lesson Plan of the Ninth-Grade 
Students at the State Junior High  
School 1 Siak Hulu 
  
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama Sekolah  : SMPN 1 Siak Hulu 
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris (Wajib) 
Kelas/ Semester : IX G / I (Ganjil) 
Materi Pokok  : Procedural Text 
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit 
 
A. Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
KI SPIRITUAL (KI.I) DAN KI SOSIAL (KI.2) 
Kompetensi Sikap Spiritual yang ditumbuh kembangkan melalui keteladanan, pembiasaan 
dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta kebutuhan dan 
kondisi peserta didik, yaitu berkaitan dengan kemampuan menghayati dan mengamalkan 
ajaran agama yang dianutnya. Sedangkan pada Kompetensi Sikap Sosial berkaitan dengan 
perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja sama, responsive (kritis), pro-aktif (kreatif) 
dan percaya diri, serta dapat berkomunikasi dengan baik 
KI PENGETAHUAN (KI.3) KI KETERAMPILAN (KI.4) 
KI3 : Kompetensi pengetahuan, yaitu 
Memahami, menerapkan, dan menganalisis 
pengetahuan faktual, konseptual, dan 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik 
sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 
 
KI4 : Kompetensi keterampilan, yaitu 
Mengolah, menalar, dan menyaji, dalam 
ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara mandiri 
dan mampu menggunakan metoda sesuai 
kaidah keilmuan. 
KOMPETENSI DASAR DARI KI.3 KOMPETENSI DASAR DARI KI.4 
3.7 Menerapkan struktur teks dan unsur 
kebahasaan untuk melaksanakan 
fungsi sosial teks prosedur dengan 
menyatakan dan menanyakan tentang 
resep dan manual, pendek dan 




4.7.Menangkap makna teks prosedur, lisan 
dan tulis, berbentuk resep dan manual, 
pendek dan sederhana. 
4.8. Menyusun teks prosedur, lisan dan 
tulis, pendek dan sederhana, berbentuk 
resep dan manual, dengan 
memperhatikan fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur kebahasaan yang benar 
dan sesuai konteks. 
INDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI (IPK) DARI KI.3 
INDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI (IPK) DARI KI.3 
 Menyalin dengan tulisan tangan yang rapi 
beberapa (a) resep dan (b) manual pendek 
dan sederhana dari beberapa sumber, 
dengan menggunakan ejaan dan tanda 
baca dengan benar. 
 Membaca dan mendengarkan teks-teks 
tersebut untukmemahami isi pesannya. 
 Dengan bimbingan guru, mengidentifikasi 
ciri-ciri (fungsi sosial, struktur teks, dan 






Dengan bimbingan dan arahan guru, 
menanyakan dan mempertanyakan 
antara lain tentang perbedaan dalam hal 
fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan, antara (a) resep dan (b) 
manual pendek dan sederhana, dalam 
bahasa Inggris dengan yang ada dalam 
bahasa Indonesia, kemungkinan 
menggunakan ungkapan lain, akibat jika 
tidak ada, dsb. 
 
2. Mengumpulkan Informasi 
 Secara kolaboratif, mencari dan 
mengumpulan beberapa (a) resep dan 
(b) manual pendek dan sederhana dari 
berbagai sumber, termasuk dari internet, 
film, koran, majalah, buku teks, dsb. 
 Membaca rujukan dari berbagai sumber, 
termasuk buku teks, untuk mengetahui 
fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari (a) resep dan (b) 
manual. 
 Membaca semua (a) resep dan (b) 
manual pendek dan sederhana yang 
telah terkumpul tsb., secara lebih cermat 
dengan cara mengidentifikasi dan 
menyebutkan: 
- fungsi sosial setiap teks 
- tujuan setiap teks 
- bahan dan/atau peralatan yang 
digunakan 
- serangkaian langkah kerja secara 
urut dan runtut untuk mencapai 
tujuan 
- kosa kata, tata bahasa, ucapan, 




 Membandingkan fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur kebahasaan dari 
berbagai (a) resep dan (b) manual 
pendek dan sederhana yang telah 
dikumpulkan dari berbagai sumber 
tersebut di atas. 
 Membandingkan fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur kebahasaan dari 
berbagai (a) resep dan (b) manual 
pendek dan sederhana yang telah 
dipelajari  tersebut di atas dengan yang 
ada di sumber-sumber lain, atau dengan 
yang digunakan dalam bahasa lain.  
 Memperoleh balikan (feedback) dari 




 Mempelajari lebih banyak (a) resep dan 
(b) manual pendek dan sederhana dalam 
bahasa Inggris untuk memberikan 
komentar dan pandangannya tentang 
fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaannya. 
 Berupaya berbicara secara lancar 
dengan ucapan, tekanan kata, intonasi 
yang benar dan menulis dengan ejaan 
dan tanda baca yang benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Membicarakan permasalahan yang 
dialami dalam memahami (a) resep dan 
(b) manual pendek dan sederhana dan 
menuliskannya dalam jurnal belajar 






B. Tujuan Pembelajaran 
Melalui proses pembelajaran dan pengamatan menggunakan model Discussion 
dan melalui pendekatan saintisfik yang menuntut peserta didik untuk mengamati 
(membaca) permasalahan, menuliskan penyelesaian soal yang diberikan serta 
mempresentasikan hasil yang telah didiskusikan ke depan kelas, peserta didik dapat 
menganalisis transformasi dan komposisi transformasi serta dapat merumuskan atau 
menyelesaikan transformasi (translasi dan refleksi) menggunakan matriks dengan rasa 
ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, 
santun, pantang menyerah dan percaya diri serta memiliki sikap responsif (berfikir 
kritis) dan pro aktif (berfikir kreatif), serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama 
dengan baik. 
 
C. Materi Pembelajaran 
 Fungsi Sosial : Mencapai hasil terbaik secara efisien, mengindari kecelakaan, 
kerusakan, pemborosan, dsb. 
 Struktur Teks (gagasan utama dan rincian informasi rinci) 
Ungkapan baku yang digunakan digunakan dalam (a) resep dan (b) manual, 
dari sumber-sumber otentik. 
- Menyebutkan tujuan 
- Menyebutkan bahan dan/ atau peralatan (jika diperlukan, opsional) 
- Menyebutkan serangkaian langkah kerja secara urut dan runtut untuk 
mencapai tujuan 
 Unsur Kebahasaan 
- Tata bahasa: kalimat imperatif, negatif dan positif. 
- Ungkapan dan kosakata yang lazim digunakan dalam (a) resep dan (b) 
manual. 
- Pengunaan nominal singular dan plural secara tepat, dengan atau tanpa a, 
the, this, those, my, their, dsb secara tepat dalam frasa nominal.  
- Ucapan, tekanan kata, intonasi. 
- Ejaan dan tanda baca. 
- Tulisan tangan. 
 Topik : Makanan, minuman, barang, yang lazim atau terkait dengan hidup siswa 
di sekolah, rumah, dan masyarakat, dengan memberikan keteladanan tentang 
perilaku jujur, disiplin, percaya diri, kerjasama dan bertanggung jawab. 
 
D. Pendekatan, Metode dan Model Pembelajaran 
Pendekatan  : Saintifik 
Metode   : Tanya Jawab, PWIM Strategy 
Model   : Problem Based Learning (PBL) 
 
E. Kegiatan Pembelajaran (Pertemuan ke-1) 
Pendahuluan (20 Menit) 
1. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam, menyapa siswa, 
menanyakan kabar, melakukan absensi dan membaca al-qur’an. 
2. Guru mengajukan beberapa pertanyaan terkait teks prosedur. 
3. Siswa menyampaikan pendapat tentang pertanyaan terkait teks prosedur. 
 
KegiatanInti (50 Menit) 
1. Guru mejelaskan tentang teks prosedur dengan memperhatikan unsur fungsi 
sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan. 
2. Siswa menyimak penjelasan guru terkait teks prosedur dengan memperhatikan 
unsur fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan. 
3. Guru mempersilahkan dan memberi kesempatan untuk siswa mengajukan 
pertanyaan terkait teks prosedur unsur fungsi sosial, struktur teks dan unsur 
kebahasaan. 
4. Guru mengajukan bebrapa pertanyaan terkait teks prosedur kepada siswa 
seputar unsur fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan. 
 
 
Penutup (20 Menit) 
1. Guru dan siswa melakukan refleksi seputar fungsi sosial, struktur teks dan 
unsur kebahasaan teks prosedur.  
2. Guru dan siswa menutup pertemuan dengan berdoa dan mengucapkan salam. 
 
F. Kegiatan Pembelajaran (Pertemuan ke-2) 
Pendahuluan (20 Menit) 
1. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam, menyapa siswa, 
menanyakan kabar, melakukan absensi dan membaca al-qur’an. 
2. Guru mengajukan beberapa pertanyaan terkait teks prosedur. 
3. Siswa menyampaikan pendapat tentang pertanyaan terkait contoh teks 
prosedur “How to Cook Rice”. 
 
Kegiatan Inti (50 Menit) 
1. Guru meminta siswa untuk membaca sebuah teks prosedur terkait “How to 
Cook Rice”.  
2. Guru meminta siswa untuk memahami teks prosedur yang diberikan. 
3. Guru meminta siswa untuk menulis teks prosedur dengan topic yang telah di 
pilih siswa. 
4. Siswa menulis teks prosedur dengan topic yang telah di pilih siswa 
berdasarkan apa yang telah mereka pilih dari topic yang di sediakan. 
 
Penutup (20 Menit) 
1. Guru dan siswa melakukan refleksi seputar fungsi sosial, struktur teks dan 
unsur kebahasaan teks prosedur.  
2. Guru dan siswa menutup pertemuan dengan berdoa dan mengucapkan salam. 
 
  
G. Kegiatan Pembelajaran (Pertemuan ke-3) 
Pendahuluan (20 Menit) 
1. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam, menyapa siswa, 
menanyakan kabar, melakukan absensi dan membaca al-qur’an. 
2. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok kecil dengan menggunakan 
strategy PWIM. 
3. Guru memberikan teks prosedur terkait “How to Cook Rice” kepada masing-
masing siswa. 
4. Guru menjelaskan tugas yang akan di lakukan siswa dalam menggunakan 
strategy PWIM. 
 
Kegiatan Inti (50 Menit) 
1. Sebelum guru menjelaskan kepada siswa menggunakan Picture Word 
Inductive Model, guru telah menyiapkan gambar terlebih dahulu, dan guru 
memberi mereka gambar menarik yang sesuai dengan topik teks prosedur. 
Ukuran gambar sekitar 24x30 inchi.  
2. Siswa diminta untuk mengidentifikasi benda berdasarkan apa yang mereka 
lihat dalam gambar. 
3. Setelah mengidentifikasi kegiatan atau hal yang mereka lihat dalam gambar, 
mereka mengucapkan kata, menulis kata; mintalah siswa mengeja kata 
dengan keras dan kemudian mengucapkannya. 
4. Mintalah siswa membaca kata berdasarkan garis-garis pada bagan. 
5. Setelah mengidentifikasi semua tentang bahasa, pengucapan, makna, 
kemudian mintalah siswa untuk membuat kalimat dan paragraf tentang 
gambar yang ada di bagan. Mintalah siswa untuk mengklasifikasikan  
kalimat, dalam hal ini, setiap siswa harus membuat beberapa kalimat dan 
menulis kedalam teks prosedur berdasarkan gambar yang ada di bagan. 




Penutup (20 Menit) 
1. Guru meminta siswa mengumpulkan hasil belajar mereka tentang teks prosedur 
terkait “How to Cook Rice”. 
2. Guru melakukan refleksi pembelajaran terkait teks prosedur. 
3. Guru menyampaikan kegiatan pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya.  
4. Guru dan siswa menutup pertemuan dengan berdoa dan mengucapkan salam. 
 
H. Kegiatan Pembelajaran (Pertemuan ke-4) 
Pendahuluan (20 Menit) 
1. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam, menyapa siswa, 
menanyakan kabar, melakukan absensi dan membaca al-qur’an. 
2. Guru mengulas kembali dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait “How 
to Cook Rice” yang telah di diskusikan pada pertemuan sebelumnya. 
 
Kegiatan Inti (50 Menit) 
1. Guru meminta siswa untuk menulis sebuah teks prosedur sesuai topic yang 
telah dipilih siswa.  
2. Guru meminta siswa untuk menulis teks prosedur sesuai topic yang telah di 
pilih siswa dengan memperhatikan cara penulisan, tata bahasa dan susunan 
umum terkait teks prosedur. 
3. Siswa menulis teks prosedur sesuai dengan topic yang telah dipilih dengan 
memperhatikan cara penulisan, tata bahasa dan susunan umum terkait teks 
prosedur. 
 
Penutup (20 Menit) 
1. Guru dan siswa melakukan refleksi seputar fungsi sosial, struktur teks dan 
unsur kebahasaan teks dengan memperhatikan cara penulisan, tata bahasa, 
susunan umum terkait teks prosedur.  
2. Guru dan siswa menutup pertemuan dengan berdoa dan mengucapkan salam. 
 
 
I. Teknik penilaian 
1. Teknik penilaian 
a. Penilaian sikap 
b. Penilaian pengetahuan dan keterampilan 
2. Bentuk penilaian 
a. Observasi  : lembar pengamatan aktivitas peserta didik 
b. Unjuk kerja : lembar penilaian unjuk kerja 
 
J. Media/ Alat dan Sumber Belajar 
1. Media/ Alat : Lembar kerja, Papan tulis white board, Proyektor(Infokus) dan 
Laptop 
2. Sumber Belajar : 
- Buku Bahasa Inggris wajib Kelas IX 
- Internet  
 
K. Program TindakLanjut 
1. Remedial 
Siswa yang belum mencapai KKM (70) diberi tugas untuk membaca teks 
dengan memperhatikan cara penulisan, tata bahasa, susunan umum terkait teks 
prosedur dalam Bahasa Inggris selama 1 minggu. Setelah 1 minggu berlalu, 
guru mengevaluasi kemajuan kompetensi siswa dalam menangkap makna atau 
menyusun teks terkait teks dengan memperhatikan cara penulisan, tata bahasa, 





Bagisiswa yang mempunyai nilai di atas KKM (70), siswa akan menulis 
teks dengan memperhatikan cara penulisan, tata bahasa, susunan umum terkait 
teks prosedur. 
 
Kubang Jaya, 6 September 2019 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama Sekolah  : SMPN 1 Siak Hulu 
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris (Wajib) 
Kelas/ Semester : IX H / I (Ganjil) 
Materi Pokok  : Procedural Text 
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit 
 
A. Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
KI SPIRITUAL (KI.I) DAN KI SOSIAL (KI.2) 
Kompetensi Sikap Spiritual yang ditumbuh kembangkan melalui keteladanan, pembiasaan 
dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta kebutuhan dan 
kondisi peserta didik, yaitu berkaitan dengan kemampuan menghayati dan mengamalkan 
ajaran agama yang dianutnya. Sedangkan pada Kompetensi Sikap Sosial berkaitan dengan 
perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja sama, responsive (kritis), pro-aktif (kreatif) 
dan percaya diri, serta dapat berkomunikasi dengan baik 
KI PENGETAHUAN (KI.3) KI KETERAMPILAN (KI.4) 
KI3 : Kompetensi pengetahuan, yaitu 
Memahami, menerapkan, dan menganalisis 
pengetahuan faktual, konseptual,dan 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik 
sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 
 
KI4 : Kompetensi keterampilan, yaitu 
Mengolah, menalar, dan menyaji, dalam 
ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara mandiri 
dan mampu menggunakan metoda sesuai 
kaidah keilmuan. 
KOMPETENSI DASAR DARI KI.3 KOMPETENSI DASAR DARI KI.4 
3.7 Menerapkan struktur teks dan unsur 
kebahasaan untuk melaksanakan 
fungsi sosial teks prosedur dengan 
menyatakan dan menanyakan tentang 
resep dan manual, pendek dan 




4.7.Menangkap makna teks prosedur, lisan 
dan tulis, berbentuk resep dan manual, 
pendek dan sederhana. 
4.8. Menyusun teks prosedur, lisan dan 
tulis, pendek dan sederhana, berbentuk 
resep dan manual, dengan 
memperhatikan fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur kebahasaan yang benar 
dan sesuai konteks. 
INDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI (IPK) DARI KI.3 
INDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI (IPK) DARI KI.3 
 Menyalin dengan tulisan tangan yang rapi 
beberapa (a) resep dan (b) manual pendek 
dan sederhana dari beberapa sumber, 
dengan menggunakan ejaan dan tanda 
baca dengan benar. 
 Membaca dan mendengarkan teks-teks 
tersebut untukmemahamiisipesannya 
 Dengan bimbingan guru, mengidentifikasi 
ciri-ciri (fungsi sosial, struktur teks, dan 






Dengan bimbingan dan arahan guru, 
menanyakan dan mempertanyakan 
antara lain tentang perbedaan dalam hal 
fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan, antara (a) resep dan (b) 
manual pendek dan sederhana, dalam 
bahasa Inggris dengan yang ada dalam 
bahasa Indonesia, kemungkinan 
menggunakan ungkapan lain, akibat jika 
tidak ada, dsb. 
 
2. Mengumpulkan Informasi 
 Secara kolaboratif, mencari dan 
mengumpulan beberapa (a) resep dan 
(b) manual pendek dan sederhana dari 
berbagai sumber, termasuk dari internet, 
film, koran, majalah, buku teks, dsb. 
 Membaca rujukan dari berbagai sumber, 
termasuk buku teks, untuk mengetahui 
fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari (a) resep dan (b) 
manual. 
 Membaca semua (a) resep dan (b) 
manual pendek dan sederhana yang 
telah terkumpul tsb., secara lebih cermat 
dengan cara mengidentifikasi dan 
menyebutkan: 
- fungsi sosial setiap teks 
- tujuan setiap teks 
- bahan dan/atau peralatan yang 
digunakan 
- serangkaian langkah kerja secara 
urut dan runtut untuk mencapai 
tujuan 
- kosa kata, tata bahasa, ucapan, 




 Membandingkan fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur kebahasaan dari 
berbagai (a) resep dan (b) manual 
pendek dan sederhana yang telah 
dikumpulkan dari berbagai sumber 
tersebut di atas. 
 Membandingkan fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur kebahasaan dari 
berbagai (a) resep dan (b) manual 
pendek dan sederhana yang telah 
dipelajari  tersebut di atas dengan yang 
ada di sumber-sumber lain, atau dengan 
yang digunakan dalam bahasa lain.  
 Memperoleh balikan (feedback) dari 




 Mempelajari lebih banyak (a) resep dan 
(b) manual pendek dan sederhana dalam 
bahasa Inggris untuk memberikan 
komentar dan pandangannya tentang 
fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaannya. 
 Berupaya berbicara secara lancar 
dengan ucapan, tekanan kata, intonasi 
yang benar dan menulis dengan ejaan 
dan tanda baca yang benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Membicarakan permasalahan yang 
dialami dalam memahami (a) resep dan 
(b) manual pendek dan sederhana dan 
menuliskannya dalam jurnal belajar 






B. Tujuan Pembelajaran 
Melalui proses pembelajaran dan pengamatan menggunakan model Discussion 
dan melalui pendekatan saintisfik yang menuntut peserta didik untuk mengamati 
(membaca) permasalahan, menuliskan penyelesaian soal yang diberikan serta 
mempresentasikan hasil yang telah didiskusikan ke depan kelas, peserta didik dapat 
menganalisis transformasi dan komposisi transformasi serta dapat merumuskan atau 
menyelesaikan transformasi (translasi dan refleksi) menggunakan matriks dengan rasa 
ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, 
santun, pantang menyerah dan percaya diri serta memiliki sikap responsif (berfikir 
kritis) dan pro aktif (berfikir kreatif), serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama 
dengan baik. 
 
C. Materi Pembelajaran 
 Fungsi Sosial : Mencapai hasil terbaik secara efisien, mengindari kecelakaan, 
kerusakan, pemborosan, dsb. 
 Struktur Teks (gagasan utama dan rincian informasi rinci) 
Ungkapan baku yang digunakan digunakan dalam (a) resep dan (b) manual, 
dari sumber-sumber otentik. 
- Menyebutkan tujuan 
- Menyebutkan bahan dan/ atau peralatan (jika diperlukan, opsional) 
- Menyebutkan serangkaian langkah kerja secara urut dan runtut untuk 
mencapai tujuan 
 Unsur Kebahasaan 
- Tata bahasa: kalimat imperatif, negatif dan positif. 
- Ungkapan dan kosakata yang lazim digunakan dalam (a) resep dan (b) 
manual. 
- Pengunaan nominal singular dan plural secara tepat, dengan atau tanpa a, 
the, this, those, my, their, dsb secara tepat dalam frasa nominal.  
- Ucapan, tekanan kata, intonasi. 
- Ejaan dan tanda baca. 
- Tulisan tangan. 
 Topik : Makanan, minuman, barang, yang lazim atau terkait dengan hidup siswa 
di sekolah, rumah, dan masyarakat, dengan memberikan keteladanan tentang 
perilaku jujur, disiplin, percaya diri, kerjasama dan bertanggung jawab. 
 
D. Pendekatan, Metode dan Model Pembelajaran 
Pendekatan  : Saintifik 
Metode   : Tanya Jawab, Ceramah 
Model   : Problem Based Learning (PBL) 
 
E. Kegiatan Pembelajaran (Pertemuan ke-1) 
Pendahuluan (20 Menit) 
1. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam, menyapa siswa, 
menanyakan kabar, melakukan absensi dan membaca al-qur’an. 
2. Guru mengajukan beberapa pertanyaan terkait teks denga nmemperhatikan 
cara penulisan, tata bahasa, susunan umum terkait teks prosedur. 
3. Siswa menyampaikan pendapat tentang pertanyaan terkait teks dengan 
memperhatikan cara penulisan, tata bahasa, susunan umum terkait teks 
prosedur. 
 
Kegiatan Inti (50 Menit) 
1. Guru mejelaskan tentang teks prosedur dengan memperhatikan unsur fungsi 
sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan. 
2. Siswa menyimak penjelasan guru terkait teks prosedur dengan memperhatikan 
unsur fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan. 
3. Guru mempersilahkan dan memberi kesempatan untuk siswa mengajukan 
pertanyaan terkait teks prosedur unsur fungsi sosial, struktur teks dan unsur 
kebahasaan. 
4. Guru mengajukan bebrapa pertanyaan terkait teks prosedur kepada siswa 
seputar unsur fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan. 
 Penutup (20 Menit) 
1. Guru dan siswa melakukan refleksi seputar fungsi sosial, struktur teks dan 
unsur kebahasaan teks prosedur.  
2. Guru dan siswa menutup pertemuan dengan berdoa dan mengucapkan salam. 
 
F. Kegiatan Pembelajaran (Pertemuan ke-2) 
Pendahuluan (20 Menit) 
1. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam, menyapa siswa, 
menanyakan kabar, melakukan absensi dan membaca al-qur’an. 
2. Guru mengajukan beberapa pertanyaan terkait teks prosedur. 
3. Siswa menyampaikan pendapat tentang pertanyaan terkait contoh teks 
prosedur “How to Cook Rice”. 
 
KegiatanInti (50 Menit) 
1. Guru meminta siswa untuk membaca sebuah teks prosedur terkait “How to 
Cook Rice”.  
2. Guru meminta siswa untuk memahami teks prosedur yang diberikan. 
3. Guru meminta siswa untuk menulis teks prosedur dengan topic yang telah di 
pilih siswa. 
4. Siswa menulis teks prosedur dengan topic yang telah di pilih siswa 
berdasarkan apa yang telah mereka pilih dari topic yang di sediakan. 
 
Penutup (20 Menit) 
1. Guru dan siswa melakukan refleksi seputar fungsi sosial, struktur teks dan 
unsur kebahasaan teks prosedur.  
2. Guru dan siswa menutup pertemuan dengan berdoa dan mengucapkan salam. 
 
  
G. Kegiatan Pembelajaran (Pertemuan ke-3) 
Pendahuluan (20 Menit) 
1. Guru membuka pelajaran denga nmengucapkan salam, menyapa siswa, 
menanyakan kabar, melakukan absensi dan membaca al-qur’an. 
2. Guru mengulas kembali dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait “How 
to Cook Rice” yang telah di diskusikan pada pertemuan sebelumnya. 
 
Kegiatan Inti (50 Menit) 
1. Guru meminta siswa untuk menulis sebuah teks prosedur sesuai topic yang 
telah dipilih siswa.  
2. Guru meminta siswa untuk menulis teks prosedur sesuai topic yang telah di 
pilih siswa dengan memperhatikan cara penulisan, tata bahasa dan susunan 
umum terkait teks prosedur. 
3. Siswa menulis teks prosedur sesuai dengan topic yang telah dipilih dengan 
memperhatikan cara penulisan, tata bahasa dan susunan umum terkait teks 
prosedur. 
 
Penutup (20 Menit) 
1. Guru dan siswa melakukan refleksi seputar fungsi sosial, struktur teks dan 
unsur kebahasaan teks dengan memperhatikan cara penulisan, tata bahasa, 
susunan umum terkait teks prosedur.  
2. Guru dan siswa menutup pertemuan dengan berdoa dan mengucapkan salam. 
 
H. Teknik Penilaian 
1. Teknik penilaian 
a. Penilaian sikap 
b. Penilaian pengetahuandan keterampilan 
2. Bentuk penilaian 
a. Observasi  : lembar pengamatan aktivitas peserta didik 
b. Unjuk kerja : lembar penilaian unjuk kerja 
 
I. Media/ Alat dan Sumber Belajar 
1. Media/ Alat : Lembar kerja, Papan tulis white board, Proyektor(Infokus) dan 
Laptop 
2. Sumber Belajar : 
- Buku Bahasa Inggris wajib Kelas VII 
- Internet  
 
J. Program Tindak Lanjut 
1. Remedial 
Siswa yang belum mencapai KKM (70) diberi tugas untuk membaca teks 
prosedur dalam Bahasa Inggris selama 1 minggu. Setelah 1 minggu berlalu, 
guru mengevaluasi kemajuan kompetensi siswa dalam menangkap makna 
atau menyusun teks terkait teks prosedur. Kemudian guru melakukan 
kegiatan penilaian remedial. 
2. Pengayaan 






















a. This test instrument has no connection with the result of your study at 
school. The test is used only for scientific research. 
b. Choose one of the provided topic below, please write a procedural text on 
a piece of paper. 
 Fried Noodle 
 Fried Rice 
 Fried Chicken 
 Fried Banana 
 Fried Tofu 
c. Thank you very much for filling in this test instrument. 




a. This test instrument has no connection with the result of your study at 
school. The test is used only for scientific research. 
b. Choose one of the provided topic below, please write a procedural text on 





 Meat Ball 
c. Thank you very much for filling in this test instrument. 










Result of Pre-Test and Post-Test 
Experimental Class 
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